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VINCENTIANA
COMMENTARIUM Oil ICIALE PRO SODALII3US CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS I;DITUM

Aped Curiant Generalitiatn Via di Bravetta , 159 - 00164 ROMA
ANNO XXXIV ( 1990); N ° 167 Fasciculus I, Jan.-Feb.

ACTA SANCTAE SEDIS

SECRETARIA STATUS

Summus Pontifex
IOANNI : S PAULUS 11

Membris Pontificii Consilii "Cor Unum" in aliud quinquennium
ascripsit Reverendum Patrern

RICHARDUM McCULLEN, C.M.
(Unione dei Supcriori Generali)

Id in notitiam ipsius Revcrendi Patris McCullen , C.M. perfertur, ut ea de re opportune certior fiat ad eiusdemquc normam se
gerat.
FA Aedibus
\1( Ml.A\\IX.

Vaticanis, die XXVI mensis Iulii, anno

-2PONTIFICIUM CONSILIUM
COR UNUM»
DE HUMANA ET CHRISTIANA
PROGRESSIONE FOVENDA

PALAZZO SAN CALISTO
00120 CITTA DEL VATICANO
TEI.., 648.7331
TELEGR .: CORUNUM VATICANO
TELEX: 200 U VA

N. 32.006 89 December 15th. 1989

Dear Father MCCullen,
I am pleased to inform you that the Holy Father has confirmed
the "UNIONE DEI SUPERIOR! GENERAL!' as a member of the
Pontifical Council CUR UNUM for the five-year period 1989-1994
and has designated You, in your capacity as Superior General of
Your Congregation, as its representative on the Council.
I wish to express my own very best wishes to You, with the hope
that our collaboration will produce positive results in the service
of both the universal Church and the local Churches.
With an assurance of prayers, I remain

Devotedly yours in Christ,

+ Roger Card. 1:,trhegaray,
president

Rev. Fr. Richard McCULLEN
Superior General
Congregazione della
Missione
ROMA

-3UNIONE SUPERIORI GENERALI
Sh:GRE'I'1=.RIA (;ENi=RAL1:

VIA DEI PENITENZIERI, 19
TEL. 68 . 68.229-68 ,74.317
00193 ROMA - ITALIA

Roma 22.1.1990

Carissimo Padre,
it giorno 18.1.1990 abbiamo ricevuto la lettera, prot. 1445189,
da S.E. Mons . Schottc, segretario del Sinodo, in cui viene conurnicato the it Santo Padre ha ratificato 1'elczione fatta dai membri
dell'USG, it 25 novembre 1989 a Villa Cavalletti; ne segue the la
sua elezione e ratificata dal S. Padre. Secondo l'ar-t. 6&3 "Ordis Svnodi Episcoporum celebrandac recogniti et aucti " sono resi pubblici i nomi dei partecipanti al Sinodo 1990.
Colgo I'occasione per esprimere la mia stinia e I'augurio the
la sua partecipazione al Sinodo 1990 torni a vantaggio di tutta la
Chiesa e, in particolare, di tutta la vita religiosa.

Fratc/rnanrente, I r iiblo BasterrecIlea, F SC
tario generale U.S.G.

Rev.mo P. Richard McCULLEN, C.M.
Superiore Generale dei Lazzaristi

-411 Santo Padre ha in India:
- acccttato la rinuncia al governo pastorale della Prefettura
Apostolica di Balasore , presentata dal Reverendissimo Padre Jacob Vadakeveetil , C.M., finora Amministratore Apostolico Bella me•
desima Prefettura;
- elevato la Prefettura Apostolica di Balasore al rango di Diocese, con la medesima denominazione e configurazione territoriaIe, rendendola suffraganea della Chiesa Metropolitana di CuttackBhubaneswar;
- nominato Vescovo della nuova Diocesi di Balasore Sua Ecccllenza Reverendissima Monsignor Thomas Thiruthalil , C.M., finora Vescovo di Berhampur.
Oss. Rona ., 13.01.1990

11 Santo Padre ha nominato Ausiliare dell'Arcidiocesi di Nampula (Mozambico) it Reverendissimo Padre Germano Grachane,
C.M., assegnandogli la sede titolare vescovile di Tunusuda.
Oss. Rom., 03.02.1990
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CURIA GENERALITIA

REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES et CONFIRMATIONES
Dec., 1989 - Jan., 1990
IllI ti \()\II \

Ol'I'I('1U^4

1)O\11.5

SCOTT Bernard

DFC U6

Aus(raliana

MAZUR Francisco

DFC 1/6

Curitibana

PROVI\CIA

12 Dec.
PISI'ER Paul

Superior 213

Vichy 11'

Tolosana

DF. GERIN Li,aie

Superior 1,13

Teheran 13°

Tolosana

HERFF' Jerome R.

Visitator 2/3

GUERRA Giuseppe

Superior 1/3

Domus

SAF Occidentalis

PINEDA Jorge R.

Superior 13

Santa Rosa
de Cabal 16°

Columbiana

GARCIA Mario

Superior 1/3

Wanda n.D.

Columbiana

GUTIERREZ Eduardo

Superior 1/3

Bogota .3°

Columbiana

GALVIS Arturo

Superior 113

Modellin 10°

Columbiana

GUTIERREZ

Superior 1/3

Past. Vocal. ad

Columbiana

Generalitia

lice(or V.

instar Damns

JACQUEMIN Vincent

Superior 2/3

Fara(angana 5 °

Madagascarensis

MENU Joseph

Superior 1/3

Vohipeno 7°

Madagascarensis

TCHANG Antoine

Superior 1?3

11"n-Nu

Sinica

BRAGA Carlo

DFC Iti

Romana

DIEZ VARONA V

DFC 1,3 +

Peruviana

9 ./an.

/8 la n.
GALVIN Janus M

Superior 1/3

VAN LINDEN Philip A.

Consultor 2/3

Patterson 8°

SAF Occidentalis

Visitator 1/3

A;quatoriana

SAF Occidentalis

20 last.
BAY'I_ACH Jose-Oriol

-6-

NEO-SACERDOTES 1989
N°

NOMEN

I'ROVINCIA

DIES ORDINA FIONIS

KOTTADIKUNNEL Jose
NAYAK Lucian

IND

14. 1.1989

2
3
4

SOTEM Joelson Cesar
\VAI.E.N(i.A Claudio

CUR

29.

1.1989

29.

1.1989

5

ABOGADO Danielo S.

PHI

6

PILARIO Daniel E.

18. 3.1989
18. 3.1989

7

HOLLER Vincent
S( 1101 PEER Bernard

PAR

4. 5.1989
4, 5.1989

I

8
9

2. 2.1989

31. 3.1989

ARAR Khalil

10
11

HOLTSCHNEIDER Dennis H.
SEMENIUK Gregory J.

ORL

28. 5.1989
28. 5.1989

12

C'RI'Ati1.R Thomas Scott

\AN

28. 5.1989

13
14

K1.01'I'UNBORG Thomas John
ROlil\SON Christopher

OcC

It, 6.1989
11, 6.1989

15

ASSI I \ Kidanc-Mariam
T1`.KI I •\MARI.AM Abcbe

AET

7. 5.1989

16
17

WARDR(PE LAN Juan Wallis

ORL

22, 7.1989

18
19
20

BEDNAREK Marek
GORSKI Dariusz

POL

27.
20.
27.
27.

5.1989
5.1989
5.1989
5.1989

27.
27.
27.
27.

5.1989

21
22
23
24
25
26
27
28
29

7. 5.1989

HAREM ZYK Jacek
KAPA Marian
KLREK Dariusz
LYTKOWSKI Krzvszlo
MASZKOWSKI Jerzvl
OWSIAK Marek
PAWLIK Henr)k

5.1989
5.1989
5.1989

27. 5.1989
27. 5.1989
27. 5.1989
27. 5.1989

PAWLOWSKI Radoslaw
RISTAU Tadeusz
ZAKRETA Arkadiusz
MEX

29. 6.1989
29. 6.1989
29. 6.1989
29. 6.1989
29. 6.1989

30
31
32
33
34
35

ACOS'I'A LOPEZ Luis Manuel
ALVAREZ SOTO Jose Guadalupe
CAI.I)I_RON SOI.TERO Silviano

36

HERNANDEZ GARCIA Andres
Miguel

POR

27. 5.1989

37

VARGAS Moacir Cardoso

CUR

1.10.1989

FLORF.S GAYTAN Alejandro
MARTINEZ GOMEZ Jose
RAYA LEON Gabriel

29. 6.1989

38

MACALUSO Angelo

TAU

17. 6.1989

39
40

MBATA Cyril Nnamdi
GBODI Hyacinth Atim

HIB

23. 9.1989

41
42

CORTES \'AI.FN( IA Je,u. Allied,, (01
PERF/ AGUIRRI I un DuXan

23. 9.1989
11. 3.1989
12. 3.1989

-743
44

MELO Flavio
FONSECA DE PAULA Alexandre

FOR

45

FARRONI Claudio

ROM

9.12.1989

46

MARTINEZ MUEDRA Balduino

BAR

8.12.1989

47

ALILIRAN Elleser P.

PHI

8.121989

48
49
50
51

MALLI Sebastian
PUDUSSERY John

IND

3.12.1989
8.12.1989

52

VADAKUMPADAN Sunny (Raphael)

53

ALVES Joaquim

54
55

22.10.1989
22.10.1989

KALLELY Thomas
KUNNAMPUZHA Francis

27.12.1989
27.12.1989
27.12.1989

LU

30.12.1989

DE I.A ROSA till{\DOZA Juan

SAL

9,12.1989

PERPZ Jose Gerardo

COL

3.12- 1989

NEO-INCORPORATI 1989
No

DIES INCORPORATIO\Is

NOMEN

I

SCIIORK Bernhard

t,l-R

n 1.1989

2

PAR

25, 1.1989

3

DELI'IACE Elie
NOVIISKI Bruno

4

MASSARINI Bernard

TOL

25. 1.198°

5

CARRION Darwin Jack

AF.Q)

25. 1.1989

6

IND

17 . 1.1989

7

MALLI Sebastian
PUDUSSERYJohn

8

VARGAS Moacir Cardoso

25. 1.1989

17. 1.1989

ME.DINA S.A\( HI:Z Luis Miguel

CAE

10

QUEVEDO ROMERO Raphael

MAI'

4. 3.198°

II
12

NAWOTKA Mikolaj
PAWLOWSKI Radoslaw

POL

11. 2.1989
11. 2.1989

O/Ghiorghis

N EA

19. 3.1989

ARROYO HERNANDEZ Angel
ASCENCIO OROZCO M.A.
BECERRA VAZOUEZ Jorge
ROCHA COVARRUBIAS C.G.

MEX

4. 4.1989
4. 4.1989

9

13

14
15
16
17

23 1.1 °8°

GHIRMATSION Negasi

4. 4.1989
4. 4.1989

18

VALERO VELOZA J.E. '

COL

19

ORL

20
21

CHAVARRIA De La Torre E.R. `
MAHI'R James Joseph
HERNA\DEZ STAFF Francisco

22

Becknuui
ORTEGA PIMENTEL Ed iac

23

SAMUDIO MIRANDA From,-,

29. 4.1989
19. 3.1989
11. 5.1989

..

19. 3.1989
20. 3.1989
4. 4 .198°

-810. 5.1989

IND

28
29
30

EDATHIL Joseph
MALIEKAI. Jolly
NAZIIIYANPARA Jose
OLICKAI . George
PUTHENTHAYIL Francis
SENAPATI Aplinar
THOTTAMK A RA Joseph

31

LOPEZ LOPEZ Francisco .Lacier

('AE

23. 5.I9,ti9

32

FARRONI Claudio

ROM

8. 9.1989

33
34
35
36

MONCADA ICAZA R . de Jesus
POCOI- SAJCHE Pablo Armando
SOTO CASTILLO B.-R.
JUARFZ SAJOUIM E. G.

AmC

29.
29.
29 .
29 .

37
38

MACIAS IFRN.ANDEZ L.-F.
VILI . AR (;OMF. Z M.-A.

CHI

11, 9.1989

39

PONSARD Bertrand

PAR

27. 9.1989

40

CASADO CASADO F.-A.

MAT

27. 9.1989

41

TSANGANDAHY Vincent de Paul

MAD

27. 9.1989

42

PRADO I.uiz Roberto Lemos do

FL. 1J

27. 8.1989

43
44

KAK W I)JINGOY Jean Medard
MONINGA - ANDONGFLE Leon

ZAI

27. 9.1989
27. 9.1989

45

GIUDICE SENDON Juan Jose

PER

27. 9.1989

46

KOBERSSY Philippe Georges

ORI

12.10.1989

24
25
26
27

10. 5.1989
10. 5.1989
10. 5.1989
10. 5.1989
10. 5.1989
10. 5.1989

6.1989
6,1989
6.1989
6.1989

11, 9.1989

47

KALUGE Paulus

IDS

28.11.1989

48

SALAZAR Heinahe

AmC

27 . 9.1989

49

CARRASCO BRAVO Luis Jovino

(' III

27.11.1989

SO
51
52
53

ELIAS C' HAVES Jorge Homero
MARTINEZ VAZQUEZ Ignacio
SANCHE Z GONZALEZ J.-S.
ARZAI ' E MACIAS Jesus

MEX

8. 12.1989
8.12.1989
S I !' +89

54
55
56
57
58
59

POL

60
61
62
63
64

BERDYC ' IIOWSKI Zygmunt
BORON SKI Adam
CHOCIEJ Marck
HOLC Pawel
JUSZ(' ZY'SZYN l.eslaw
MICHALSKI Hcnrvk
STASZ( ' Z.YSZY' N Edward
TENDFJ Jacek
ZAPOTOCZNY Bogdan
ZIELNSKI Tomasz
ZIOLK0 \4SK1 Piotr

8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989
8.12.1989

65
66
67
68

MONAGHAN Stephen
O'CONNFI.L Daniel
OKOR(I It.,.;l
S( .\1 Lu\ L'I

HIB

27.
27.
27.
27.

69

SNOHA Joseph

ORL

30. 9 19;9

70

BAEZ SANTOS Jorge Faustino

POR

14.12 1989

N I I9)89

9.1989
9.1989
9.1989
9.1989

-9COL

30. 9.1989
30. 9.1989

71
72

CEROUI:RA TRUJILLO J.-C.
DELGADO QUINTF. RO Pedro Nel

73
74

MARIN SALDARRIAGA W.-A.

30. 9.1989
30. 9.1989

75
76

MARTINEZ URIBE Fahio
RIVERA ARDILA Angel

30. 9,1989

ECHEV ERRI OSPINA Guillermo

30. 9.1989

77

TORO ISAZA Rugeliu

30 . 9.1989

78

SANTAMARIA TRASLAVINA M.

30. 9.1989

79

VEDA (HAV'ARRIA W.-M.

30. 9. l 98')

(US

NECROLOGIUM
Dec., 1989 - Jan., 1990
N°

NOMI \

CONDI( 10 DIES OB

DOW S

69

SANTANA da S.Jose

Sacerdos

70

MON 1'ALVO Hugo
RIVELY Michael

Sacerdos

18.12.89 Quito 4 °

Frater

17.12.89 Philadelphia 16°

50

31

GRASS William R.

Sacerdos

18.12.89 Philadelphia 1°

68

47

LYONS Edward
EBNFR Jenu

Sacerdos
Sacerdos

25.12.89 Dublin 70
26.12.89 Oradea 1'

94
82

60
66

DO CARMO Sudario

Seminar.

5

Sacerdus

RAMIREZ Ricardo

Frater
Sacerdos

31.12.89 Sao Paulo 19°
29.12.89 Krakow 1°
7.12.89 Cali 4°

26

WEGRZY N Wincenty

70
79

54
57

28.12.89 Saint Loui. 1'

61
72

43
51
59

AET

VO(

1989

71
72
73
74
75
76
77
78

JORDAN Thomas J.
KLIMFN'I' Karol

79

IIOFER Alfonso

Frater
Episc.

7.12.89 Fortaleza 1-

27.12.89 1hin'arica
15.12.89 San ./osr de

38
55

78

16
38

CR 1°
1 ')9O
I

CONDON Kevin

2

BARONI Vittorio
O'SULLIV.AN Michael

3
4

BL RKE Fergus A.

5

GAY Adrien

6

GOMEZ MAURE
R u t ino

7

BOTERMANS Henn

Sacerdos
Sacerdos

5. 1.90 Dublin 5°
7. 1.90 .Siena 10°

68
78

50
54

Frater
Sacerdo,

9. 1.90 Dublin 3°
9. 1.90 l'hrlade (nhia 11

85

64

74

51

Sacerdos
Sacerdos

16.1.90 Ww,, rllc 6°
4. 1.90 (a ura.ti 1°

70
80

50
63

Sacerdos

10. 1.90 Susteren 6°

82

62

- JoNECROLOGIUM 1989
N°

NOMEN

CONDICIO DIES OB.

I

MORANDI Francesco

Sacerdos

2

SIFFRID Charles
HURLEY John

Sacerdos

3
4

Sacerdos

NUNEZ Oscar Jose

Sacerdos

5

SINNOTT Charles

Sacerdos

6

SOUZA Joaquim

Sacerdos

7

KULCS.AR Ambrus

Frater

8

FRANCOLINI Gino

Sacerdos

9

LABAT Pierre

Sacerdos
Sacerdos

11

BREEN Joseph S.
BRIZUEl . A Santiago

12
13

RILEY Edward F.
SZM A J Feliks

14

DOMES

4. 1.89 Siesta 11'
14. 1.89 Paris 1'
18. 1.89 Twickenham 17'
10. 1.89 Valparaiso 5°
28. 1.89 Dublin 8°
25. 1.89 Belo Horicotue 3°

VOC'.

85

47

90

72
72

90
71

55

64

43

50

31
54

74
71

54

78

60

70

50

77

59

71

52

Sacerdos

11. 2.89 Guatemala 1'
3. 2.89 Chicago 3'
31. 1.89 Krzeszowice 12°

81

60

MEAUX Charles

Sacerdos

11. 2.89 Metz 10°

76

57

15

McDONA1 . D Ronald

Sacerdos

16. 2.89 Bathurst 2°

80

50

16
17
18

FRINS Joseph
DZIEDZIC Tadeu
SIFFRID Florent

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

15. 2.89 Susteren 6°

66
81

45

10

Sacerdos
Sacerdos

15. 1.89 Hungarica
5. 2.89 Roma 1'

AET.

3. 2.89

Vichy 11 °

7.2.89 Jamaica 80

12. 2.89 Curitiba 1*
2. 3.89 Parts 1°

88

65
70

19

TESOURO David

Sacerdos

21. 2.89 Sa,Nture 1'

64

20
21

1. E MI4EEN Sieng

Sacerdos

86

48
59

MEAGHER William J.

Sacerdos

25, 2.89 Pauningen 1'
27. 3.89 Dublin 8°

90

71

22

ERAS Angelo

Frater

23

Sacerdos

76
71

55
53

24

PURAS C. Nicasio
HUISMAN Henri

30. 3.89 Chieri 5°
21. 3.89 Madrid 1'

Frater

31. 3.89 Panuirtgen 1°

78

61

25

FUJAWA Franciszek

Sacerdos

13. 3.89 Zntigrod 24°

58

40

26

GERETTI Angelo

Sacerdos

20. 4.89 Como 6°

82

58

27

Sacerdos
Sacerdos

21. 4.89 Cagliari 2°

28
29

PETRI Elio
BUCKLEY Bernard

80
77

60
61

VEL AZOUEZ C . Carlos Sacerdos

22. 4.89 Anduja 2'

50

29

30
31

PEPARAIO Tito
WHOOLEY Edward T .

Sacerdos

2. 5.89 Siena 11'

86

66

Sacerdos

23. 4.89 Perrvville 10°

89

61

32
33

VAN KLEEF Nicolas
DUGGAN Robert

Sacerdos
Sacerdos

7. 5.89 Concepcion 20°
27. 4.89 Rostretor 7°

52
78

32
61

34
35

KUNZ Francis J.

Sacerdos

8. 6.89 Perrvville 10°

79

57

Sacerdos
Sacerdos

37
38

I.YNE Francis
PUNCHER Edward

Sacerdos

16. 6.89 Philadelphia 1'
8$
29. 5.89 San Fernando 14°
18. 6.89 Dublin 7°
51
10. 6.89 Perrvville 10°
83

64

36

HINTON Francis
MURILLO Raimondo

39

CHEKAIBAN Selim

40

BOYER Johannv

Frater
Sacerdos

17. 4.89 Tv'icke) ilia m 17°

32
54

. 6.89 Bevroutht 1°

81

61

28. 6.89 Dax 3°
21. 6.89 Rio de Jan. 1'
29. 6.89 Dublin 6°
11. 7.89 Ljubljana 1°

75

51

27
81
77

9
60
59
42

41

IIOSKEN Roberto

Sacerdos
Sacerdos

42
43
44

SHELL J ames C.
ZAKEI .J Stanko

Sacerdos
Sacerdos

HOOGENBOOM Juan

Sacerdos

45

Sacerdos

46

GIRALDEZ L. Cesareo
McCARTHY Eugene E.

Sacerdos

12. 7.89 Madrid 1.
18. 7.89 New Orleans 6°

47
48

CORKERY Denis
SANCHEZ G. Aquilino

Sacerdos
Sacerdos

49

ZA (; AR Mattia

Frater

6. 7.89 Colon 210

63
80

62

84

64

29. 7.89 Madrid 1'

64
93

28. 7.89 Torino 1°

85

44
73
5(,

19. 9.89 Dublin 1°
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JAOUEN Rene

Sacerdos

66

TAYLOR William

Sacerdos

12. 8.89 Montreal 16°
31. 7.89 Southport 7°

87

51
52

63

45

HOS Paul
MALONEY Gerard

Sacerdos
Sacerdos

21. 8.89 Susteren 61
28. 8.89 Natovi 10°

69
48

49
31
34

53
54

SRIA Enrique

Sacerdos

17. 8.89 Quito 1°

55

GOMEZ Juan Manuel

Sacerdos

15. 8.89 Los Milagros 13°

53
82

56

HERRIIGERS Jan

Sacerdos

24. 8.89

87

68

57

PARDO Francisco
HAI Pierre

56

36
voc.

MUI Joseph

Sacerdos
Seminar .
Semimo

58

SOUSTROUGNE

Saccn6,.

Tien -M u 1'
26. 8.89 Ceuta ..Alarocco
18. 3.89 Tuc Trung 5 m.
18. 3.81) lits Flung 5 m.
15. 9.89 perigord 7°

64

voc.
75

57

9. 9.89 Whitestone 8°
18. 9.89 Pamplona 14°

71
66

51
48

19. 9.89 Santiago 4°

68
84

60

Pierre
59
60
61

MIN KIEL Adam
QI F. 1. A. Joaquin

Sacerdos

FENNIS Guillermo

Sacerdos
Sacerdos

62

PRE VEDINI Angelo

Sacerdos

21. 9.89 Siena 11°

63

DUPONT Elie

25. 9.89 l'rirne-Combe 40
1.10.89 Pari.c 2°
9.10.89 Paris 1°

49

SAL: DAN Albert
GACJIO A. Jesus

Sacerdos
Sacerdos
Sacerclus

68

64
65

70
72

52
52

Students
Sacerdos

28
66

67

DARRIBAT Jean B.
PERSICH Harold B-

Sacsrdos

11.10.89 Funza 6°
28.10.89 Teheran 130
14.11.89 Saint Louis 1°

68
69

MAIRLOT Joseph
SANTANA da S. Jose

Sacerdos
Sacerdos

17.11.89 Lessirres 2°
7.12.89 Fortaleza 1°

NUNEZ William
66

61
74
38

48

2
48
45
47
16

70

MONTALVO Hugo

Sacsrdos

18.12.89 Quito 40

55

38

71

RIVELY Michael

Fratcr

17.12.89 Philadelphia 16°

50

31

72

GRASS William R.
LYONS Edward

Sacerdos

18.12.89 Philadelphia 1°

Sacerdos
Sacerdos

25.12.89 Dublin 7°
26.12.89 Oradea 1*

68
94
82

60
66

73
74
75
76
77
78
79

EBNER Jcnii
DO CARMO Sudario
WEGRZYN Wincenlv
R.AMIRF.Z Ricardo
JORDAN Fhumas J.
KLIMIIN I Karuly
HOFFR All nu„

47

Seminar .

31.12.89 Sao Paolo 19°

26

5

Sacerdos

29.12.89 Krakow 1°
7.12.89 Cali 4°

70
79

54
57

28.12.89 Saint Louis 10
27.12.89 llungarica
15.12.89 Sat: lose de CR 1 °

61
72

43
51

78

59

Frater
Sacerdos
Fratcr
Episc
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Surtout , n'ayez point la passion

de paraitre superieur, ni le maitre.
Je ne suis pas de l'avis
d'une personne qui me disait,
ces fours passes, que,
pour bien conduire et maintenir
son autorite,

it fallait faire voir
que Pon etait le superieur.
Oh, mon Dieu!
Notre-Seigneur Jesu -Christ
n'a point park ainsi,

it nous a enseigne
tout le contraire

de parole et d'exemple,
nous disant
que lui-meme etait venu,
non pour etre servi,
mais pour servir les autres, et que
celui qui veut etre le maitre

doit etre le serviteur de tous.
Entrez donc
dans cette sainte maxime,
vous comportant envers ceux
avec qui vows allez demeurer,
"quasi unus ex illis",

en leur disant d'abord
que vous n'etes pas venu

pour les maitriser,
mais bien pour les servir;
faites cela
au dedans et au dehors,
et vous en trouverez bien.
(S.V.P., Coste, X1, 346)
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- 14A LA CONGREGATION
25 janvier 1990

Mes chers Conf reres,
La grace de Notre-Seigneur soil tottjours avec nous!
Six inois ont passe depuis la rencontre des Visileurs C Rio de
Janeiro. Vous roes souvenez que la Rencontre a Rio avail on double but: evaluer les Lignes d ' Action de la derniere Assentblee Generale (1986) e1 aider les Visiteurs pour l'anirnation de lours Provinces. Je vous presence maintenant un document prepare par les membres du Conseil General, sur la base dune serie de propositions elaborees par les participants de la Rencontre. Vincentiana n. 4-5 de
1989 a deja publie des sujets traites pour les Visiteurs an cours de
leer reunion; ces textes doivent etre regardes contrite on complement
important du present document, adresse a toute la Congregation.
Permettez-moi deux observations. D'abord: ce document
s'adresse non aux seals Visiteurs rnais a chaque Connnunaute at Confrere. L'animation dune Province est une responsabilite a partager,
car, sans la collaboration active de leurs Confreres, les Visiteurs ne
reussiront pas a anirner leers Provinces. Je vous prie done de lire
cc document at je .suggCre a chaque Communaute de consacrer au
rnoins une reunion a etudier at discuter son contents.
Ensuite: ceseruit une erreurde mesurerles resultats de la Rencontre de Rio a cc seal document. Souvent les documents Wont
qu'une dimension, alors que les rencontres peuvent an avoir plusieurs. C"est le cas pour celle de Rio. En of fet, grace a la priere ensemble, - a la discussion, en grands at petits groupes, de soucis mis en
commun, - a la detente communautaire, - a l'audition d'excellentes conferences, les Visiteurs ont ete doucement amenes a vivre deux
semaines de formation permanente.
Cast man espoir at celui du Conseil General que l'experience
des Visiteurs a Rio, uric a cc document, sera tine aide pratique pour
noas tolls, dans nos efforts d'atteindre avec plus de perfection les
buts proposes par les Lignes d ' Action . Celles-ci sont ci reviser encore
par l'Assentblee Generale en 1992.
Laissez-moi vous remercicr tolls d'avoir prie pour appeler la
benediction de Dieu sit?- la Rencontre de juillet. Puissant les semences semees alors, porter des fruits en temps voulu.
Dans I'antour de Notre-Seigneur, je derneure,
Richard McCL'LLEN, i.s. C.M.
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LES VISITEURS AU SERVICE DE LA MISSION
1. Les Visiteurs de la Congregation de la Mission, reunis it Rio
de Janeiro du 3 au 17 juillet 1989, ont vecu le temps de la Rencontre avec un grand souci de partage et do communication I raternelle.
L'evaluation des Lignes d'Action de I'Assemblee Generale de
1986 tic nous a pas rives au passe. La volonte commune etait de
s'ouvrir a I'avenir et de preparer le Troisiemc Millenaire, de repondre aux appels du Pape pour une Nouvelle Evangelisation, de discerner les Signes des Temps, conune la volume d'union qu'il v a
clans I'Europe, les mouvements qui se manifestant clans I'Est Europecn (surtout les frontieres qui s'ouvrent, des Provinces qui reviennent a la lumiere), le vent de I'Esprit qui souffle en Afrique (le
Svnode Africain), Ics esperances qui bourgeonnent en Asic. La presence du Visiteur de Hongrie pouvait etrc premonitoirc et nous alertait sur notre mission commune en Europe, sur les perspectives
qui s'ouvrent au deli des frontieres. La Chine, or la Congregation
a eu une mission d'importance et florissante, n'etait pas absente
des perspectives.
La revision Woos a fait voir les difficultes qu'il v a actuellement
et a suscite des interrogations pour l'avenir, cn bien des Provinces, p. ex., en face de la movenne d'age des Confreres et du petit
nonlbre des vocations,
2. Les Visiteurs, unis a tour les Confreres, veulent vivre le charisma de Saint Vincent et I'actualism a travers des engagements
conerets. Nous possedons un tresor cache et aeons besoin dc prendre conscience des souffrances croissantes et des necessites dun
nombre toujours plus grand de Pauvres , tout en nous ressour4ant
a I'heritage spirituel que Saint Vincent noun a legue (cf. discours
d'ouverture, 3 juillet).
3. Non sculement dans une pantie du monde, bien des personnes out besoin de trouver un sells a leer vie, ressentent une soil
spirituelle; mais it y a un Tiers Monde, un Quart Monde, avec tous
ceux qui sont aux prises avec la misere, la pauvrete et les nouvelles pauvretes.
Pour repondre a ces appels des hommcs et des femmes de notre
temps, II faut des formes nouvelles d'evangelisation . Le Pape JeanPaul II a Saint-Domingue (12 octobre 1984) a parle dune evangelisation, nouvelle par sort ardeur, ses meilrodes, son expression.
4. Darts le monde actuel, les dependanccs politiques, economiqucs et sociales imposent une solidarite effective. La Congregation
s'efforcera de susciter une vraie collaboration fraternelle et effec-

-16tive entre les Provinces, pour assurer la realisation de la mission
aux Pauvres, pour laquelle Saint Vincent ne connaissait pas de frontieres. En cc sens, les Visiteurs rcunis a Rio pour etudier Ieur mission d'animer les Provinces, se sont ouverts aux besoins universels
et ont pris une conscience plus wive de I'entraide rcelle et pratique
a developper tant au plan des biens que des personnes.
5. Face a la clamour toujours plus grande et douloureuse des
Pauvres, nos personnes ct nos ministeres doivent temoigner de
]'amour universe) du Pere et actualiscr la charite active de Saint
Vincent. Il est de notre vocation de communiquer ct de partager
]'amour passione de Saint Vincent pour le service corporel et spirituel des Pauvres. Le style de vie suffisamment proche des hommes de noire temps permettra de discerner les manieres de rendre visible I'Eglisc servante et pauvre, clans la diversite des ministeres possibles aujourd'hui.

LA MISSION DU VISITEUR
6. La mission du Visiteur est le service de l'unite de la Province , pour la recherche et la realisation de ]a volontc du Pere, qui
cst Ic salut de tous les hommes en Jesus-Christ.
Comme le Supericur General aninie et coordonne tonic la Congregation, Ic Visiteur est appele a cure le principal animateur de
la Province dans les divers aspects de I'apostolat, de la vie communautaire et de la vie spirituelle.
7. Pour assurer ]'unite dans la Province, Ic Visiteur stimulera
la collaboration entre les Confreres, dans I'accomplissement de ]cur
mission. La coresponsabilite dans la vie spirituelle, connnunautaire
et pastorale contribuera fortement a I'epanouissement de chacun
ainsi qu'a l'harmonie des Communautes.
8. Pour la decouverte et la realisation de la volontc salvifique
du Pere, IC Visiteur recherchera, avec les Confreres ct les Communautes, la maniere de faire ressortir le caractere prophetiquc de
notre mission, I'annonce de I'Evangile aux pauvres et la formation
du clerge.
Le prophetisme du charisme vincentien comportera:
- I'annonce de la dignite de I'homme et de ses droits, de la
justice, de la promotion des Pauvres, de la vocation de tous a la
liberte et au bonheur, etc.;
- en maintes circonstances , la denoneiation des injustices, de
]'oppression, de Ia violence, des inegalitcs, etc.;

- 17 - les actions transformatrices , c'est-a-dire, les formes nouvelIcs de ]'evangelisation, les reponses vincentiennes aux nouvelles
pauvretes.
9. 11 incombe au Visiteur, clans l'exercice de ses fonctions, de
valoriscr tous les movens offerts par les Constitutions et Statuts
et par les Normes de la Province, comme Ic Conseil Provincial, les
Assemblces Domestiques et Provinciales, les visites aux Communautes et it leurs Oeuvres, les visites aux Confreres isoles, ]'administration des biens materiels de la Province.
Tous ces points ont fait lob jet deludes speciales a Rio de
Janeiro ( cf. Vincentiana , n. 4-5 1989).
10. D'autres points sur lesqucls on a insists a Rio de Janeiro,
pour ]'animation des Provinces et des Communautes ont ete les
Commissions Provinciales pour des scctcurs specifiques, les rencontres de Confreres, la formation des Superieurs, les projets provinciaux et conununautaires.
10.1 Les Commissions Provinciales sort un moven pour
l'obtention dun consensus large et un chernin de communion reellc
entre les Confreres de la Province. Par exempts, elles faciliteront
I'etude des engagements a delaisser et d'autres a prendre, afin de
repondre dune manierc plus precise a notre vocation vincentienne.
10.2 Les rencontres de Confreres , comme cellos de ceux qui
travaillent Bans un memo scctcur d'activite ou clans une meme
region ou encore de tous Ics Confreres de la Province, favoriscront
la formation permanents, la creation dune mentalite commune et
la recherche des criteres pour evaluer noire activite et la bien realiser, renforceront les realisations qui pcuvent titre entreprises par
plusicurs Confreres ou Communautes, soulageront ceux qui soot
surcharges.
10.3 Tous les membres de la Congregation, en particulier les
Superieurs , ont le droit a une formation specifique et le devoir de
s'v appliquer. Le Visiteur, avec son Conseil, a ('obligation d'v veiller.
10.4 La reunion periodique des Superieurs permct d'etablir
des lignes directrices en vue des projets communautaires el du projet provincial.
En vue de la reflexion communautaire:
a) A Rio de Janeiro, a ete precisee la mission du Visiteur Coil iuie
anirnateur principal de la Province. Comment avez• vous a titre animateurs avec lul, a partir de vos engagements, a partir de la vie ct
des engagements de la Province?

- 18 b) La revision des Lignes d'Action ( 1986- 1992 ), faite en diverses
occasions (comme dins les visites du Superieur General ou des Assistants Generaux, on a la Rencontre de Rio), a indique clairement qu'il
y a encore bcaucoup de choses a laire daps les trois secteurs: de

('evangelisation des Pauvres, de la Communaute pour la Mission, de
la formation pour la Mission. Ouclles sont les Lignes d'Action que
vous trouvez plus necessaires pour votre Province? De quelle maniere
pensez-vows les concretiser jusqu'a I'Assemblee Generale de 1992?

ANIiMA'l'ION I)E L'ACTION EVANGELISATRICE DES PAUVRES
11. Fideles au but de la Congregation do la Mission, qui est do
suivrc lc Christ Evangelisateur des Pauvres (Const. 1), Woos awns
conscience d'avoir a realiser sans cesse le contact avec les Pauvres
pour les servir comme Jesus-Christ et pour Lui.
12. Saint Vincent nous appelle a noun revetir du Christ, de
l'esprit du Christ (S.V.P., XI, 343-344; XII, 107-108; Reg. Comm., 1,
3), et done a realiser les conversions interieures toujours necessaires a chacun et aux Comnu ^ nautes.
En son temps, Saint Vincent se preoccupa de la situation de
l'Eglise en Europe et poussa ses premiers Missionnaires au •r_cle
pour la conservation de I'Eglise oir elle etait deja etahlie et pour
sa diffusion dans d'autres pays (cf. S.V.P., XI, 354-355).
Pour annoncer I'Evangile dans le contexte difficile de notre epoque, chaque Missionnaire se doit de vivre certes en communion
etroite avec Jesus-Christ et de prier le Saint Esprit pour eclairer
ct guider son action; mais it porte aussi one grande attention aux
realitcs humaines et ecclesiales, aux situations des personnel et
des groupes. Il saura ainsi preparer le terrain, avec la cooperation
de bien des personnes sur place, pour que la graine semee puisse
germer, se developper et porter du fruit (cf. Const. 2).
13. Notre mission propre s'inscrira alors tout normalement
clans la pastorale des dioceses et en etroite collaboration avec le
clerge et les communautes chretiennes locales en fidelite a notre
vocation. Cependant, nous resterons toujours attentifs et ouverts
au service de I'Eglise universelle.
14. Quand Ic Pape Jean-Paul II parle de nouvelle evau,gelisation a assurer, cet appel ne saurait laisser indifferent les His de
Saint Vincent. Toutefois, it est necessaire d'approfondir Ic scns dc
cet appel afin d'eviter les arnbiguItes. Cette evangelisation, toujours
fidele au contenu revele, la Boone Nouvelle de Jesus-Christ, mail
renouvelee dans son expression et ses methodes, doit assumer,

- 19approfondir, purifier et transformer les cultures, en partant de la
connaissance de l'identite des hommes auxquels on s'adresse, favoriser les lignes d'action orientees vers la justice, la pair et le soutien des valeurs humaines fondamentales, stimuler une spiritualite missionnaire dans les communautes chretiennes et promouvoir
un modele d'Eglise o%r s'integrent foi et culture, pour qu'il v ait un
signe efficace de la civilisation de l'awour (cf. "CELAM: 500 ans
d'evangelisation", in Eglise et Cultures , Bulletin du Conseil Pontifical de la Culture, 11/89, Cite du Vatican, p. 8-9).
15. Les Const. 12 offrent des criteres d'action vincentienne
toujours valables et a mettre en oeuvre plus encore que sous
I'avons fait jusqu'a maintenant: la preference pour I'apostolat
parmi les Pauvres, l'attention aux realites sociales, une certaine
participation a la condition des Pauvres, le sens communautaire
dans l'apostolat, la mobilite missionnaire, l'etat de conversion permanente.
16. Dans les Lignes d'Action de l'Assemblee Generale de 1986,
parmi les faits presentes dans l'analyse de la situation et les principes pour juger de notre travail d'evangelisation, on trouve do vrais
criteres qui nous aideront dans la renovation de notre activite evangelisatricc. On y trouve toute une methodologie pastorale tres exigeante qui nous est proposee:
- travailler avec Ic monde des Pauvres (la classe des Pauvres),
pas seulement avec des pcrsonnes isolees (LA, 4 et 11);
- travailler au niveau des structures, pas seulement dans les
conjonctures (LA, 6 et 11);
- travailler dans les situations d'injustice, et pas seulement
dans les occasions de besoin des Pauvres (LA, 4 et 11);
- travailler avec les grouper (petites communautes), de facon
a cc que le Pauvre soit un acteur et pas simplement objet do l'evangelisation (LA, 5 et 1 I ).
Si nous ne pouvons pas dire que tout cela est deja passe dans
notre pratique pastorale, nous y trouvons une exigence de conversion et d'effort.
17. En bien des dioceses et des regions apostoliques , la formation permanente du clerge est assuree . En bien des pays, it ne
manque pas de lieux ni d'instances de formation pour les laics. Nous
devons nous interroger a cc sujet , surtout si notre collaboration
n'y est pas assuree et West pas sollicit6c.
Notre activite de formateurs du clerge et des laIcs nous enrichira et portera aussi beaucoup du fruit pour nous, tout comme
Ics Pauvres nous evangelisent , quand nous nous mettons a leur
service,

- 20 18. Durant toute la Rencontre, les echanges ont manifesto
une reelle volonte de cooperation entre Ies Provinces. La Conference Latino-Americaine de Provinces Vincentiennes (CLAPVI) a
manifesto sa vitalite en exposant ce qui a rte fait, p. ex., pour
la formation permanents dans toutes ses Provinces. Divers projets ont vu le .jour: entraide pour la formation par I'accueil de
jeunes a former ou par l'envoi temporaire de quelques formateurs; rencontre de fortnateurs au Zaire pour mieux assurer
('expression africaine de la vocation et de la mission vincentienne;
rencontre des Visiteurs d'Europe pour mieux se connaitre. Cc sont
quelques amorces, parmi d'autres, dune cooperation regionale
et internationale a developper dans le sens dune corresponsabilite a tour les niveaux.
En vue de Ia reflexion communautaire:
c) Le Pape nous appelle a nous engager dans une nouvelle evan-

gelisation . Quest-ce que vous pcnsei. faire pour la renovation du contenu et des methodes des travaux apostoliques (falls votre Province?
d) Les Lignes d'Action ( 1986- 1992) parlent d'un ton plus prophetiqueet plus engage err favour dc> I'auvres darts le travail derangeltsalion (n. 5). Des elements qui caracterisent le prophetisnve de la mission evangelisatrice: I'annonce , la denonciation , les actions lransformatrices , quels sons, a votre avis, les plus nicessaires, Ies plus
urgents, les plus diiiiciles? Quels sont Ies appels (Iui vous sont adresses dans la rcaiite de votrc Province? Quelles sont Ies reponses que
vuus pensez v donner?
e) Les Assembles Generales out presents avec i'ermetc des crileres vincentiens pour hien realiser notre mission. Nous en aeons
fait uric svnthese aux nn. 15 et 16. De tous ces points, queis sont les
aspects qui soot deja mis en pratique, dans les apostolats et les
oeuvres de la Province? Est-cc que ces criteres peuvent vous aider
dans la r'i-vision des u uvres et dans leur renovation?
f) Le prochain Svnode traitera de la formation des prerres dans
les circonstances actuelles. La Congregation de la Mission, a present,
a tres peu de Confreres dediss a la formation du clerge et des Imes.
Qucls out ete, a votre axis, les causes qui noes 011t 61oign6, de cc
ministsre (fans la majorite des Provinces?
g) Concretement, que poute/-cues faire. dans votre Province,
pour la formation du clerge , nun sculement corrrme protesseurs de
Seminaires, mais aussi pour la formation continue des prc(res?

h) A la Curie Generale, nous recevons des appels d'Evsques, surtout des pays de mission, pour Ies aider dans )a formation du clergeEst-ce que votre Province a quclque possibilite concrete de repondre positivernent a un de ces appels? Pensez-vous a une collaboration lemporaire ou dsfinitive?

- 21 ANIMATION DE LA VIE ('OMMUNAUTAIRE

19. Tout cc qui a etc (lit a Rio concernant Ic role du Visiteur
comme animateur se rcferait a la mission, mais aussi a la mission
a realiser de facon communautaire.
20. Notre vie communautaire a une valcur en soi et en vue de
I'cvangelisation des Pauvres (cf. Vatican II, P.C., 15). Les uns et les
autres nous sommes membres du Christ et nous avons a nous prcvenir d'e.gards mutuels dans la vie de fraternite, portant les fardeaux les uns des autres. La Communaute, telle une vraie famille
reunie au nom du Seigneur, se rejouit de sa presence. Et de 1'unitc
des frcres dccoule une puissante energic apostolique.
Cependant, la vie fraternelle est un des aspects plus critiques
de la r%alite dans beaucoup de Communautes... Les faits indiquent
que noun aeons des conversions a faire en cc domaine.
21. Parini les movens mis a la disposition des Visiteurs pour
leer tache d'animation des Provinces, on a etudic les visites aux
Communautes , aux Confreres et aux Oeuvres, la formation des
Suhcrieurs et des Confreres et Ics projets provinciaux et communautaires.
21.1 Les visites regulieres off rent la possibiIite de I'ecoute, du
partage et de la revision des situations. Ainsi se fera, avec les Communautes locales, le discernement de cc qui est a modifier, a accentuer, a mettre en oeuvre. Le Visiteur prendra les moyens pour que
les Confreres expriment communautairement et de facon significative la vocation vincentienne.
21.2 La formation des Supcrieurs lour permettra de mieux
accomplir leur mission au cccur de la Communaute locale et les
aidera dans les aspects pratiques de leur mission, dans le contexte
d'un diocese ou d'unc region. Cette formation specifique est un droit
et un devoir pour tous ceux qui ont ete appcles a servir comme coordinateurs des Communautes et constitue done aussi un droit des
Coninmunautes.
La theologic du Concile Vatican ii sur I'Eglise "Peuple de Dieu"
appelle a I'exercice de la fonction de Supcrieur dins un style assez
different de celui recu des origines avec la perspective d'une Eglise
tres hierarchiquc. Pour le Superieur, la mission d'animer la Communaute et de stimuler les engagements est facilitee par une rcelle
conscience de la responsabilite de chacun au sein de la Communaute et de la Province.
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qui fournisse a chaque Confrere une qualification reelle pour Ies
offices et les charges a assumer.
21.4 Pour que les Communautes et les Provinces soient vraimcnt animees en vue de la mission, it faut etablir les Projets Communautaires et Provinciaux , qui aident grandement chacun des
Confreres a prendre unc participation significative a la mission specifique vincentienne. Pour cela, Ies Visiteurs utiliseront les reunions
periodiques des Superieurs et lours echanges sur la mission de chaque Communaute et ses implications, les realisations, Ies difficultes, les appels percus.
Le Projet Provincial, ainsi que les Pro jets Comrnunautaires,
dans Ieur elaboration, leur execution et leur evaluation, appellent
la participation de tour les Confreres dans une dynamique de renovation et de remise en cause personnelle pour un meilleur service
de la mission.
En chaquc Province. it sera important d'avoir des engagements
missionnaires sianilicatifs du charisme vincentien.
21.5 Chaque Confrere doit integrer dans son projet personnel
(c'est-a-dire, dans sa conversion et fidelite au Seigneur. dans les
divers aspects de sa vie: evangelisation, vie cornmunautaire, priere,
vwux, formation permanente, saute, developpement culturel) les
Projets de la Province et de la Communaute. Pour que le Confrere,
avec son charisme et sa vocation specifique, vive Ic vwu d'obeissance, ii doit contribuer, avec son pro jet personnel, a la realisation
du Projet Provincial et Communautaire.
En vue de la reflexion communautaire:
i) En faisani Ies visites aux Provinces, on constate que la vie fraternelle en communaute represcnte tin des problemes les plus preoccupants daps bcaucoup de Provinces. Votre province a-t-elle porte
('attention necessaire et fait ('effort consequent a cette dimension
de noire vocation viiZcnticnne? Pouvez-vous indiquer les causes des
problenics qu'il y a clans votre Province et Ies solutions quc vows trouvez necessaires d'v appliquer?
j) Dans In Congregation it v a encore trop de Confreres qui vivant
et travaillent en isoles, en dehors des Conununautes. Quest-ce que
vous pensez devoir faire pour que ces Confreres integrenl leurs activites daps Ies projets conununautaires et le projet provincial? Qu'estcc que vows pensez devoir faire pour cider Ies Confreres disperses
a constituer des communautes vincentiennes pour la mission?
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22. Si bon nombre de Visiteurs ont pu etrc agreablement surpris de connaitrc les belles esperances d'avenir en d'autres pays,
du fait des vocations qui sc presentent, la question du manque do
formateurs a ete une intcrpellation forte pour tour les Visiteurs
et vraiment angoissante pour beaucoup d'entre eux.
23. Tant au niveau do la maniere de susciter Ics vocations que
de la formation cllc-meme, le Visiteur a une responsabilitc premiere, qui exige une participation reelle et de qualite aupres des
formateurs et des jcunes.
24. Pour la formation a la Mission, comme pour une vie vincentienne authentique, sont esscntiels trois aspects: ('identification
au Christ et la volontc dc le suivre (sequela Christi); un approfondissement scrieux et continu de la vie, du charisme et des intuitions de Saint Vincent; le contact avec les Pauvres et Ics ministeres au service du clerge et des laics.
25. Nos candidats, surtout nos Serninaristes, beneficieront de
temps de presence active dans les Communautes. Les Conununautes d'accucil participent a la responsabilitc de la formation spirituelle, vinccntienne et missionnaire de ceux qui leur sons envoves.
26. La connaissance des langues et des diverses cultures et
mcntalites retiendra I'attention des formateurs, pour preparer les
jeunes an caractcre universe! de noire mission. Les moyens modernes ne manquent pas en cc domaine.
27. Notre vocation missionnaire et nos activites exigent une
formation specifique, pour faire face aux changements Bans le
monde, aux problemes particuliers de nos apostolats, aux besoins
des groupes et au progres Bans les connaissanccs religieuses et
autres. Settle une formation permanents permettra ]'expression
authentique de 1'identite vincentienne et repondra aux exigences
de la mission. it sera done necessaire de planifier de facon sVstematiquc la formation permanente des Confreres de la Province.
En vue do la reflexion com.munautaire:
k) II v a des Provinces qui ont besoin dune entraide pour la formation des Notres . Est-cc que votre Province a In possibilitc d'aider
une autre, en fournissant des Formateurs pots- un temps determine?
Ou, an contraire, votre Province en a-t-elle besoin? Est-ce que vous
pum e/ indiqucr aces precision ces besoi is, en vuc dune reponse C011CIVIC wane en re Province?
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permanente des Confreres, particulicremcnt de ccux a qui soot
demandees des 1onctions specifiques, surtout celle de Superieurs de
Communautes ? Quest-ce que vous pensez devoir faire avec plus
d'urgence dans votre Province?

28. 11 ne noun manque pas de bons documents. II Iaut plutot
les approfondir et surtout les pratiquer dans toutes leurs exigences et leurs impulsions.
Deja, au bout de trois ans apres I'Assemblee Generale de 1986,
noes constatons que Its Lignes d'Action se revelent tres stimulantes. Poursuivons lour mist: en czuvre, avec un grand esprit de Foi
et unc forme esperance, jusqu'a leur evaluation globale a faire a
l'Assemble Generale de 1992.
Je prie Notre-Seigneur qu'11 redouble vos forces, qu'il vous soutienne de son esprit principal, qu'il vous rejouisse de 1'esperance de sa gloire et du succes de vos travaux, qu'il comble
la famille de paix et de con fiance en sa divine conduite. Ce
sont la mes souhaits; tnais it n'y a que Dieu qui vows en puisse
faire sentir l'ardeur et les effets (SVP, IV, 211).
Rome, 25 janvier 1990

L'animation d'une Province est une responsabilite a partager, car, sans la collaboration
active de leurs Confreres, les Visiteurs ne
reussiront pas a animer leurs Provinces.

- 25 A LA CONGREGACION
25 de enero de 1990
Mis queridos Cohermanos,
,La Gracia de Nuestro Senor este siempre con nosotros!
Han pasado seis meses desde que los Visitadores de la Congregaciort terminaron su Encuentro en Rio de Janeiro. Ustedes recordardn
que el Encuentro de Rio tenia dos propositos ligados entre si la evalttacicin de las Lineas de Accion de la tiltima Asamblea (1986), y la ayuda a
los Visitadores en el desempeno de sus resportsabilidades como anintadores de las Provincias. Les estov escribiendo ahora para presentarles
el documento que prepararon los miembros del Consejo General, a peticitin de los Visitadores, sobre la base de una serie de proposiciones formuladas por los participantes del Encuentro. En Vincentiana, N°
4-5/1989 , se publico va el material que foe presentado a los Visitadores
a lo largo del Encuentro, v que debe tene rse como valioso complemento
del documento que se ofrece ahora a toda la Congregacion.
Perrnitarnne hacerles dos observaciones. La primera: este documento se dirige no solo a los Visitadores, lino a cada Comunidad y a
cada Cohermano. La responsabilidad de animar la Provincia es una responsabilidad compartida, porque sin la activa colaboracion de los C'oherrnanos los Visitadores no logranan reahzarlq. Por lo mismo quiero
rogarles que lean este documento, y sagerirles que cada Comunidad consagre al menos una reunion a reflexionar y discutirsus conlenidos.
La segunda: seria an error rnedir el resultado de la reunion de
Rio por este solo documento. Los docurnentos son a ntenudo unidimensionales, en tanto que los encuentro.s pueden ser pluridimensionales. El de Rio fue pluridimensional en el sentido de que - a traves
de la experiencia de la oracion en comun, de la discusion de los
mutuos intereses en grupos amplios o reducidos, de recrearse juncos, de escuchar excelentes ponencias - los Visitadores se sometieron bortdadosamente a dos semanas de formacivn permanence.
Es mi esperanza, v la del Consejo General, que la experiencia tie
los Visitadores en Rio, junto con estc documento, nos serci de avuda
prtictica a todos, en nuestro proposito de lograrel mks perfecto cumplimien to de las metas propuestas en las Lineas de Accion, mesas que
serkn de nuevo revisadas por la Asarnblea General en 1992.
Les ag_ radezco a todos las oraciones que ofrecieron para que Dios
bendijera el Encuentro de Julio. Que las sernillas sembradas entonces produzcan abundante fruto a sit tientpo.
Soy, en el amor de nuestro Senor.
Richard McCULLEN, i.s. C.M.
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LOS VISITADORES AL SERVICIO
DE LA MISION

1. Los Visitadores de la Congregation de la Misic n, reunidos
en Rio de Janeiro del 3 al 17 de julio de 1989, vivieron el ticmpo
del Encuentro con un gran deseo de compartir y de vivir la comunion fraterna.
La evaluation de las Lineas de Accion de la Asamblea General
de 1986 no nos ha rcmachado al pasado. La voluntad comun era
de abrirse al porvenir v de preparar el Tercer Milenio, de responder a los Ilamados del Papa para una Nueva Evangelization, de discernir los Signos de los Tiempos, como la voluntad de union que
hay en Europa, los movimientos que se manifiestan en el Este Europeo (sobre todo las frontcras que se abren, Provincias que vuelven
a la luz), el viento del Espiritu que sopla en Africa (el Sinodo Africano), las esperanzas que brotan en Asia. La presencia del Visitador de Hungria podia ser premonitoria y nos alertaba sobre nuesu a vision comun en Europa, sobre las perspectivas que se abren
mas ally de las frontcras. La China, donde la Congregaci6n tuvo
una mision importante y floreciente, no estaba ausente de nuestras perspectivas.
La revision nos hizo ver las dificultades que hay actualmente,
v ha suscitado interrogantes para el futuro, en no pocas Provincias, p. ej., frente a la media de edad de los Cohermanos v al reducido numero de vocaciones.
2. Los Visitadores, unidos a todos los Cohermanos, quieren
vivir el carisma de San Vicente y actualizarlo, a traves de compromisos concretos. Tenernos on tesoro escondido v necesitamos tomar
conciencia de los sufrimientos crecientes v de las necesidades de
un numero siempre mayor de Pobres, recurriendo a la herencia
espiritual que San Vicente nos dojo (cf. Discurso de Apertura, 3 de
julio).
3. Muchas personas tienen necesidad - v no solamente en una
parte del mundo - de encontrarle un sentido a la vida, sienten una
sed espiritual; pero hay un Tercer Mundo, un Cuarto Mundo, con
todos los que estan en lucha con la miseria, la pobreza v as nuevas pobrezas.
Para responder a estos Ilamados de los hombres Y de [as mujeres de nuestro ticmpo, se necesitan formas nuevas de evangelizacion . El Papa Juan Pablo II en Santo Domingo (12 de octubre do
1984) hablo de una evangelization nuei'a por sit ardor, sus rnetodos, su expresion.
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se esforzara por suscitar una verdadera colaboracion fraterna v
cfectiva entre las Provincias, para asegurar Ia realizacion de la
mision a los Pobres, para la coal San Vicente no conocia fronteras. En este sentido, los Visitadorcs reunidos en Rio para estudiar
la mision de animar las Provincias, se abrieron a las necesidades
universales v tomaron concicncia mas viva de la avuda mutua real
y practica que hay que desarrollar, tanto en cl piano de los bienes
como sobre todo en el de las personas.
5. Frente al clamor siempre mas grande y doloroso de los
Pobres, nuestras personas y nucstros ministerios deben testirploniar cl amor universal del Padre v actualizar la caridad activa de
San Vicente. Es propio dc nucstra vocation comunicar y compartir el amor apasionado de San Vicente por el servicio corporal y
espiritual de los Pobres. Un estilo de vida lo mas ccrcano al de los
hombres de nuestro tiempo pcrmitira discernir las maneras de
hacer visible a la Iglesia, scrvidora y pobre, en la diversidad de
ministerios posibles de hoy.

LA ..\IISION DEL VISITADOR
6. La mision del Visitador es el servicio de la unidad de la Provincia , para la busqueda y la realizacion de la voluntad del Padre,
quc es la salvation de todos los hombres en Jesucristo.
Asi Como el Superior General anima y coordina toda la Congregacion, el Visitador estA liamado a ser cl principal animador
de la Provincia en los diversos aspectos del apostolado, de la vida
comunitaria y de la vida espiritual.
7. Para asegurar la unidad en la Provincia, cl Visitador estimulara la colaboracion entrc los Cohermanos en el cumplimiento
do su mision. La corresponsabilidad en la vida espiritual, comunitaria y pastoral, contribuira grandement a la realizacion de cada
uno, asi como a la armonia de las Comunidades.
8. Para el descubrimiento v la realizacion de la voluntad salvifica del Padre, el Visitador buscara, con los Cohermanos v las
Comunidades, el modo de hacer resaltar el caracter profetico de
nucstra mision, el anuncio del Evangelio a los Pobres y la formaci6n del clero.
El profctismo del carisma vicenciano llevara consigo:
- el anuncio de la dignidad del hombre y de sus derechos, de
Ia justicia, de la promoci6n dc los Pobrcs, dc la vocaci6n de todos
a la libertad y a la felicidad, etc.;
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la opresion, de la violencia, de las desigualdades, etc.;
- las acciones trasformadoras , es decir, las formal nuevas de
la evangelizacion, las respuestas vicencianas a las nuevas pobrezas.
9. Toca al Visitador, en el ejercicio de sus funciones, valorizar todos los medios ofrecidos por las Constituciones y Estatutos
y por las Normas de la Provincia, como el Consejo Provincial, ]as
Asambleas Domesticas y Provinciales, las visitas a las Comunidades y a sus obras, las visitas a los Cohermanos aislados , la administracion de los bienes materiales de la Provincia.
Todos estos puntos fueron objeto de estudios espcciales en Rio
de Janeiro ( cf. Vincentiana , N° 4-5, 1989).
10. Otros puntos sobre los cuales sc insistio en Rio, para la
animacion dc ]as Provincias y de las Comunidades, fueron las Comisiones Provinciales para sectores especificos, los encuentros de
Cohermanos, la formacion do los Superiores, los proyectos provinciales v comunitarios.
10.1 Las Comisioncs Provinciales son un medio para la obtencion de un consenso amplio y un carnino de comuni6n real entre
los Cohermanos de ]a Provincia. Por ejemplo, ellas facilitaran el
estudio de compromises que hay que rechazar y de otros que hay
quc tomar, a fin de responder de una manera mas precisa a nuestra vocacion vicenciana.
10.2 Los encuentros de Cohermanos , como los de aquellos que
trabajan en un mismo campo de actividad o en una misma region,
o aun de todos los Cohermanos de la Provincia, favoreceran la formacion permanente, la creacion de una mentalidad comun v la bOsqueda de criterios para evaluar nuestra actividad y realizarla hien,
reforzaran las realizacioncs que pueden set- emprendidas por varios
Cohermanos o Comunidades, aliviaran a los que esten recargados.
10.3 Todos los miembros de la Congregacion, en particular los
Superiores , tienen derecho a una formacion especifica , y el deber
de entregarse a ella. El Visitador, con su Consejo, tiene la obligation de estar atento a ello.
10.4 La reunion periodica de los Superiores permite establcccr lincas directivas en vista de los proyectos comunitarios y dcl
proyecto provincial.
En vista de la reunion comunitaria:
a) En Rio de Janeiro Sc precise la mision del Visitador como animador principal de la Provincia. ;. Como podran ser ustedes anima-
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v de los compromisos de la Provincia?
b) La revision de las Lineas de Accion ( 1986-1992 ), hecha en diversas ocasiones (como las visitas del Superior General o de los Asistentes Generales, o en el Encuentro de Rio), ha indicado con claridad que hay todavia muchas cosas que hacer en los tres sectores:
de la evangelizacion de los Pobres, de la Comunidad para Ia Mision,
de la formacion para la tMision.;,Cuales son ]as lineas de acci6n clue
ustcdes encuentran mas necesarias para so Provincia? ;,De que
manera piensan concretarlas de aqui a la Asamblea General de 1992?

A\l\IA( ION DE LA ACCIO\ E\'ANGEI. IiADORA
DE I.OS P OBRES
11. Fieles al fin dc la Congregaci6n do la Mision, de seguir a
Cristo Evangelizador de los Pobres (Const. 1), somos consciences
de toner que realizar sin cesar el contacto con los Pobres, para servirlos como Jesucristo y por El.
12. San Vicente nos invita a revestirnos de Cristo, del Espiritu
de Cristo (S.V.P., XI, 343-344; XII, 107-108; Reg. Corn., 1, 3), y a rcalizar asi las conversiones interiores necesarias a cada uno y a Ins
Comunidades.
En su tiempo, San Vicente se preocup6 do la situaci6n de Ia
Iglesia en Europa e impuls6 a sus primeros Misioneros al celo por
la conservaci6n de la Iglesia alli donde va estaha establecida, y por
su difusion en otros paises (cf. S.V.P., XI, 354-355).
Para anunciar el Evangelio en el dificil contexto de nuestra
cpoca, cada Misionero ciertamentc ha de vivir en comunion estrecha con Jesucristo y ha de orar al Espiritu Santo para que ilumine
y guie su accion; pero tiene tambicn que prestar una gran atenci<m
a las realidades humanas y eclesiales, a las situaciones de las personas y de los grupos. Sabra asi preparar cl terreno, con la colaboracion de muchas personas del lugar, para que el grano sembrado
pueda germinar, desarrollarse v dar fruto (cf. Const. 2).
13. Nuestra mision propia se insertarzi entonces con toda normalidad en la pastoral de las di6cesis y en estrecha colaboraci6n
con el clero v las comunidades cristianas locales en fidclidad a nuestra vocaci6n. Sin embargo, permaneceremos siempre atentos y
abiertos al servicio de la Iglesia universal.
14. Cuando el Papa Juan Pablo If habla de nueva evangelizacion que hay que realizar , estc Ilamado no puede dejar indiferentes a los hijos de San Vicente . Pero es necesario pro!undizar cl sentido de tal Ilamado a fin dc evitar ambiguedadcs . Esta evangclira-

-30cion, sienipre fiel al contenido revelado, la Buena Nueva de Jesucristo, mas renovada en su expresi6n v sus metodos, debe asumir,
prolundizar, purificar y transformar las culturas, partiendo del
conocimiento de la identidad de los hombres a lo, que se dirige;
favorecer las lineas de accion orientadas a la justiCia, la paz v cl
apovo de los valores human os tundamentales; estimular una espiritualidad misionera en las comunidades cristianas v promover un
modelo de Iglesia en que se integren fe y cultura, para gLle hava
alli un signo eficaz de la e irili zachirr del amor (cf. "CELAM: 500 ans
d'evangilisation", en Eglise et Cultures , Bulletin du Conseil Pontifical de la Culture, 11189, Cite du Vatican, p. 8-9).
15. Las Const. 12 ofrecen criterlos de accion vicenciana sicmpre validos y que habria que poner por obra mucho mas de to quc
hasta ahora no hemos hecho: la pretcrencia por el apostolado enure
los Pobres, la atenci6n a las realidades sociales, Una cierta participaci6n en la condicion de los Pobres, el scntido comunitario del
apostolado, la movilidad misioncra, cl estado de conversion permanente.
16. En las Lineas de Accion de la Asamblea General de 1986,
entre los hechos presentados en el anzilisis de la situacion y los principios Para juzgar nucstro trabajo de evangclizaci6n, se cncucntran
verdaderos criterios que nos ayudaran en la renovacion de nurstra actividad evangelizadora. Hay alli toda una metodologia pastoral muy exigente que se nos propone:
- trabajarcon el mundo de los Pobres (la close de los Pobres),
no solo con personas aisladas (LA, 4 y I1);
- irabajar a nivel de estructuras, no solo de coyunturas (LA,
6v 11):
- trabajar en las situaciones de injusticia, y no solo en ocasiones de necesidad de los Pobres (LA, 4 `. 11);
- u-abajar con los grupos (pequenas comuni(lades), de manera
tal que el Pobre sea un sujeto y no solo un objeto de la evangclizacion (LA, 5 y 11).
Si no podemos decir que todo esto se hace ya en nuestra practica p. storal, encontramos alli un campo de conversion y de
ssfuri/0.
17. En muchas diocesis y regiones apostolicas, la formaci6n
permanents del clero esta asegurada. En muchos paises, no faltan
ni los lugares ni las instancias de formacion para los laicos. Debemos interrogarnos it este proposito, sobre todo si no estamos colaborando en ello, ni nos lo piden.
Nuestra actividad de formadores del clero v de los laicos tuts
enriquecera y nos traera mucho f'ruto, de la misma manera que los
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18. Durante todo el Encuentro, los intercambios manifestaron
una real voluntad de cooperacion entre las Provincias. La Conferencia Latino-Americana de Provincias Vicentinas (CLAPVI) manifesto su vitalidad exponiendo lo que se ha hecho, p. ej., para la formacion permanente en todas las Provincias. Diversos provectos han
visto la luz: avuda rnutua para la formacion, por la acogida de joveties formandos o por el envio temporal de algunos formadores;
encuentro de forrnadores en el Zaire para asegurar rnejor ]a expresion africana de la vocaci& y de la mision vicenciana; encuentro
dc Visitadores de Europa para conocerce mejor. Son algunos intentos, entre ou-os, de una cooperacion regional e internacional quc
se dehe desarrollar en el sentido de una responsahilidad a todos
los niveles.
En vista de la reunion comunitaria:
c) El Papa nos invila a compronretcrnos en urra nueva evangelizacidn .,Que. piensan ustedes hacer para la renovaci6n del contenido
y de los metodos de los trahajos apostolicos en su Provincial
dl Las Lincas de Acci6n ( 1986-1992 ) hahlan de no tono mas profetico v m(is comprometido era favor de los Pobres en el trabajo de
evangeli aci61l (n. 5). De los elementos que caracterizan el profetismo
de Ia mision evangelizadora: el anuncio , la denuncia , las acciones
transformadoras ,,cualcs son, segue su criterio, los eras necesarios,
los mas urgentes, los mas dificiles?;Quc llamados se les hacen a ustedes en la realidad de su Provincial,Que respuestas piensan ustedes
darles7

e) Las Asambleas Generales han presentado valerosamente criterios vicencianos para realizar Bien nuestra mision. Hemos hecho
una sintesis de ellos en los nn. 15 v 16. De todos esos puntos, ;cuales
son los aspectos que ya se han Ilevado a la practica, en los apostolados v en las obras de la Provincia? .Pucden esos criterios avuclarles
en la revision de las obras v en su renovacion,
f) El proximo Sinodo tratara de la lornracion de los sacerdotes
en las circunstancias actuales. La Congregaci6n de la Mision, en este
nromcnto, time inu' v pocos Cohermanos dcdicados a ]a formaci6n
del clero y de los laicos . ;Cuales han sido, segOn sit parecer, las causas que nos han alejado do este rninisterio en la mayorfa de las Provincias?
g) Concretanrente, ;,que pueden ustedes hacer, en sit Provincia,
por la formaci6n del clero , no solanrente como profesores de Seminarios, sino tarnbien por la fortnacion continua de los sacerdotes7

h) En la Curia General, recibirnos llanrados de Obisppos, sobre
todo do pafscs de mision, para que les ayudenios en la formacion
del clero. ,Su Provincia tendria alguna posibilidad concreta de responder afirmativarrrente a uno de estos Ilamados%Piensan en una
colaboraei6n temporal o definitiva?
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19. Todo to que se dijo en Rio concerniente al papel del Visitador como animador se referia a la mision, pero tambien a la
mision que hay que realizar de manera comunitaria.
20. Nuestra vida comunitaria tiene un valor en si v en vista
de la evangelizacion de los Pobres (cf. Vaticano II, P.C., 15). Todos
sornos miembros de Cristo y debemos prevenirnos con ayuda rnutua
en la vida de fraternidad, llevando los unos las cargas de los otros.
La Comunidad, como verdadera familia reunida en el nombre del
Senor, se goza con Su presencia. Y de la unidad de los hermanos
brota una poderosa energia apostolica.
Sin embargo, la vida fraterna es Uno de los aspectos in is criticos de la realidad en mochas Comunidades... Los hechos indican
que necesitamos do conversion en estc campo.
21. Entrc los medios puestos a disposicion de los Visitadores
para su oficio de animacion de las Provincias, se han estudiado las
visitas a las Comunidades , a los Cohermanos y a las Obras , la formacion de los Superiores y de los Cohermanos y los proyectos provinciales v comunitarios.
21.1 Las visitas regulares ofrecen la posibilidad de la escucha,
del compartir y de la revision de situaciones. Se hard asi, con ]as
Comunidades locales, el discernimiento Cie to que hay que modificar, acentuar, poner por obra. El Visitador tomara las rnedidas para
que los Cohermanos expresen comunitariamente y de manera significative la vocacion vicenciana.
21.2 La formacion de los Superiores les pcrmitira cumplir
mejor su mision cn cl corazon de la Comunidad local y les avudara
en los aspectos practicos de su mision, en el contexto de una diocesis o de una region. Esta formacion especifica es un derecho y
Lin deber para todos los Clue han sido llamados a servir como coordinadores do las Comunidades, v constituve tambien un derecho
de las Comunidades.
La teologia del Concilio Vaticano 11 sobre la Iglesia "Pueblo
de Dios" Ileva al ejercicio de la funeion Cie Superior en un estilo
bastantc diferente del que recibimos en los origenes con la perspectiva de una Iglesia muy jerarquica. Para el Superior, la mision
Cie animar la Comunidad v de estimular los compromisos se facilita por la conciencia real de la responsabilidad de cada ono en el
'eno Cie la Comunidad v do la Provincia.
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quc. do a cada Cohermano una calificaci6n real para los oficios y
cargos que deba asumir.
21.4 Para que ]as Comunidades y las Provincias esten verdaderamente animadas en vista de ]a mision, hay quc establecer
Proyectos Comunitarios y Provinciales , que ayudan grandemente
a cada uno de los Cohermanos a tomar una participacion significativa en la mision especifica vicenciana. Para ello, los Visitadores utilizaran las reuniones periodicas de Superiores, y sus intercambios sobre la mision de cada Comunidad y sus implicaciones,
las realizaciones, ]as dificultadcs, los Ilamados recibidos.
El Proyecto Provincial asi corno los Proyectos Comunitarios,
en su elaboration, su ejecucion y su evaluaci6n, reclarnan la participacion de todos los Cohermanos en una dinamica do renovation
v de cuestionamiento personal para un mejor servicio de la mision.
Sera importante que en cada Provincia hava compromisos
misioneros significativos del carisma vicenciano.
21.5 Cada Cohermano debt integrar en su proyecto personal
(es decir, en su conversion y fidelidad al Senior, en los diversos
aspectos dc su Vida; evangelization, Vida comunitaria, oraci6n,
votos, formacion permanente, salud, desarrollo cultural) los Proyectos de la Provincia y de la Comunidad. Para que el Cohermano, con
su carisma y su vocation especifica, viva el voto de obediencia, debe
contribuir, con su proyecto personal, a la realization del Proyecto
Provincial N, Comunitario.
En vista de la reunion comunitaria:

i) Al hater las visitas a las Provincias, Sc comprueba que la vida
fraterna en comunidad representa uno de los problcmas in is preocupantcs en muchas Provincias. ;Su Provincia ha prestado la nece-

saria atencion a csta dimension de nuest ra vocation vicenciana v ha
hecho los csfuerzos quc para ello se requieren? ;,Pueden ustedcs indi-

car las causas de los problemas quc hay a cste respecto en su Provincia, v las soluciones que creerian necesario aplicar?
j) En ]a Congregacion hay todavia muchos Cohermanos quc viven
y trabajan aislados, fucra dc las Comunidades. ;,Que piensan ustedes que habria que hater Para quc cstos Cohermanos integraran sus

actividades a los Pruvectos Comunitarios v al Proyecto Provincial?
;Quc creep se deberia hacer para ayudar a los Cohermanos dispersos a constituir comunidades vicencianas para la mision'
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22. Si buen numero de Visitadores han podido quedar agradablemente sorprendidos a] conocer las hermosas espcranzas para
cl futuro en otros paises, por las vocaciones que se presentan, la
falta de formadores ha sido una fuerte interpelacion para todos
los Visitadores, y verdaderarnente angustiosa para muchos de entre
ellos.
23. Tanto a nivel del modo de suscitar las vocaciones cones dc
la misma formacion, el Visitador tiene una primcra responsabilidad, que le exige una participacion real y de calidad cerca dc los
formadores y de los j6venes.
24. En la formacion para la Mision, como en la vida vicenciana
autentica, son esenciales tres aspectos: la identificacion con Cristo
y la voluntad de seguirlo (sequcla Christi); una profundizaci6n seria
v continua dc la vida, del carisma v de las intuiciones de San
Vicente; el contacto con los Pobres y con los ministerios al servicio del clero v de los laicos.
25. Para nuestros candidatos, sobre todo nuestros Seminaristas, seran de gran provecho tiempos de presencia activa en las
Comunidades. Las Comunidades quc acogen a nuestros j6venes participan en la responsabilidad de la formacion espiritual, vicenciana
y misionera de los quc les son enviados.
26. El conocirniento de las lenguas y de las diversas cultural
v mentalidades reclamara la atenci6n de los formadores, para que
preparen a los j6venes en el caracter universal de nuestra mision.
Los medios modernos no faltan en estc campo.
27. Nuestra vocaci6n misionera y nuestras actividades exigen
una formacion especifica, para hacer frente a los cambios en el
mundo, a los problemas particulares de nuestros apostolados, a
las necesidades do los grupos y al progreso de la ciencias religiosas y de otras. Solo una formacion permanente permitira la cxprcsi6n autentica de la identidad viccnciana y responders a las exigencias de la misi6n. Sera entonces necesario planificar de mancra
sistematica la formacion permanente de los Cohermanos de la Provineia.
En vista de la reunion comunitaria:
k) Hay Pro%incias que tienen necesidad de una ayuda para la
formacion de los nuestros . ,Su Provincia tendria In posibilidad de
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;,Podrian indicar con precision estas nccesidadcs, con rniras a una
respuesta concreta do otra Provincia?
1) ;,Tiene su Provincia alg6n programa para la formation permanente de los Cohermanos , particularmente de aqucllos a los que
se pidgin funciones especificas, sobre todo la de Superiores de Comunidades? ,Que creep que es lo mas u1-genre que hay que hater cn su
Provincia?

28. No son buenos docurnentos lo que nos falta. MOs bien se
trataria de profundizarlos y sobrc todo de practicarlos en todas
sus exigencias y en todo su empu.je.
En este momento, tres anos despucs de la Asamblea General
de 1986, comprobamos quc las Lineas de Acci6n se revelan muy
estimulantes. Prosigamos su curnplimiento con un gran espiritu de
fe v una -,ran esperanza, hasta la evaluaci6n global que se hard en
la Asamblea General cle 1992.
Le pido a Nuestro Senor que redoble sus fuerzas , que le sosten,a con su espiritu principal, que le alegre con la esperanza
de su gloria v con el exito de sus trabajos , que Ilene a esa farnilia de paz y de confianza en su Divina Providencia . Esos son
mis deseos. pero solamente Dios es capaz de hacerle sentir su
ardor v sus efectos (S.V.P., IV, 211; ES, 205).
Roma, 25 de enero de 1990

La responsabilidad de animar la Provincia es
una responsabilidad compartida, porque sin
Ia activa colaboracion de Jos Cohermanos Jos
Visitadores no lograrian realizarla.

- 36 TO THE CONGREGATION
25th January, 1990
My dear Confreres,
May the grace of our Lord be ever with us!
Six months have passed since the Visitors of the Congregation
finished their meeting in Rio de Janeiro. You will recall that the
meeting at Rio had a two-fold purpose: the evaluation of the Lines
of Action of the last General Assembly (1986), and the helping of Visitors in discharging their responsibility of animating their
Provinces. I am writing now, to present to you a document which
has been prepared by the members of the General Council at the
request of the Visitors, on the basis of a series of propositions drawn
up by the participants of the meeting. In Vincentiana (hto. 4°-5° 1989)
there has been already published material that was addressed to the
Visitors in the course of the meeting, and which must be regarded
as a valuable complement to the document which is now offered
to the entire Congregation.
Allow me to make two observations. Firstly: this document is addressed not only to the Visitors but to each community and confrere.
The responsibility ofanirttatingaProvince isashared one, for without
the active collaboration of confreres, Visitors will not succeed in
animating their Provinces. Hence I would like to ask you to read this
document and I would suggest that each Community devote at least
one meeting to reflecting on and discussing its contents.
Secondly: it would be a mistake to measure the success of the
meeting in Rio by this document alone. Documents are often onedimensional, while meetings can be three-dimensional. The meeting
in Rio was three-dimensional in the sense that through the experience
of praying together, of discussing mutual concerns in large and small
groups, of recreating together, of listening to some excellent talks - the
Visitors were gently subjected to two weeks of ongoing formation.
It is my hope and that of the General Council that the experience
of Rio for the Visitors along with this document will be of practical
help to us all, as we try to achieve more perfectly the goals that are
set forth in the Lines of Action and which will be again reviewed
at the General Assembly in 1992.
Let me thank you all for the prayers you offered for God's blessings vu the July Meeting. May the seeds sown then bring forth fruit
in tluw cettsr^u.
In the love of our Lord, I remain,
Richard McCULLEN, is. C.R1.
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THE VISITORS IN SERVICE OF THE MISSION
1. The Visitors of the Congregation of the Mission came
together in Rio de Janeiro from the third to the seventeenth of July,
1989. They experienced the meeting as a time of deep sharing and
fraternal communication.
Their evaluation of the Lines of Action of the General Assembly of 1986 did not focus merely on the past. Rather, their common purpose was to be open to the future and to prepare for the
Third Millennium, to respond to the appeals of the Pope for a New
Evangelization, to discern the signs of the times, such as the desire
for a united Europe and the changes now occurring in Eastern Europe (especially the re-opening of borders and the re-emergence of
various provinces), to perceive the Spirit moving like a gentle wind
in Africa (the African Synod), and to reflect on the hopeful signs
that are blossoming forth in Asia. The presence of the Visitor of
Hungary was a harbinger of things to come and focused the group's
attention on our common mission in Europe and on the need for
a vision that transcends national boundaries. They were conscious
of the situation in China too, where the Congregation has had an
important, flourishing mission.
The evaluation helped us see some difficulties that exist at
present and raised questions about the future; in many Provinces,
for example, there is a high median age and there are few vocations.
2. The Visitors, together with all the confreres, want to live
out the charism of St. Vincent and find concrete ways of putting
it into practice. We have a hidden treasure and need to be conscious of the increasing sufferings and needs of an ever growing
number of poor people. At the same time we must be continually
renewed in the spiritual heritage that St. Vincent has left us (cf.
opening discourse, July 3).
3. Many people throughout the world lack a sense of meaning
in life and feel a deep spiritual thirst. But there is also a Third World
and a Fourth World, encompassing all those afflicted with misery,
lack of material goods and the new forms of poverty.
To respond to the appeals of men and women of our time, we
need new forms of evangelization . Pope John Paul II spoke at Santo Domingo (Oct. 12, 1984) about an evangelization which is new
in its fervor, in its methods, in its mode of expression.
4. In today's world political, economic and social interdependence demands real solidarity with one another. The Congregation
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our mission to the poor which, for St. Vincent, was not circumscribed by national boundaries. In this sense, the Visitors meeting
in Rio to study their mission as animators of the Provinces realized how many world-wide needs we have and became more vitally conscious of the very practical mutual help that we can give one
another both on the material level and, above all, in regard to personnel.
5. Faced with the ever increasing, plaintive cries of the poor,
our lives and our ministries ought to witness to the universal love
of the Father and give concrete expression to the active charity of
St. Vincent. Our vocation is one of communicating and sharing in
the passionate love of St. Vincent for the spiritual and corporal service of the poor. A life-style that maintains rather close contact with
people today will enable us to discern the ways of making the
Church, servant and poor, visible in the various possible contemporary ministries.

THE MISSION OF THE VISITOR
6. The Visitor' s mission is to he in service of the unity of the
Province as it seeks and does the will of the Father , who is the salvation of all in Jesus Christ.
Just as the Superior General animates and coordinates the entire Congregation, so also the Visitor is called to he the principal
animator for the Province in its apostolate, community life, and
spiritual life.
7. In order to bring about unity in the Province, the Visitor
shall foster collaboration among the confreres in carrying out their
mission . Co-responsibility in our spiritual , community and pastoral
life will contribute forcefully to the growth of each confrere as well
as to harmony in the local communities.
8. In order to find and do the saving will of the Father, the Visitor shall seek, with the confreres and the local communities, ways
of highlighting the prophetic character of our mission to announce
the good news to the poor and to labor for the formation of the
clergy.
The prophetic character of the Vincentian charism involves:
- proclaiming the dignity of the human person and his rights,
justice, the promotion of the poor, the vocation of all to freedom
and happiness, etc.;
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violence, inequality, etc.;
- action aimed at transformation , that is to say, new forms
of evangelization, Vincentian responses to the new forms of poverty.
9. The Visitor should, in carrying out his role, make good use
of all the means offered by the Constitutions and Statutes and by
the Provincial Norms, such as the Provincial Council , the Domestic and Provincial Assemblies, visits to the members of the local
communities and their works , visits to isolated confreres, and
sound administration of the Province's material goods.
All these points became the object of special studies at Rio de
Janeiro (cf. Vincentiana , n. 4-5 1989).
10. But several other points were emphasized at Rio as means
for animating the Provinces and local communities: Provincial Commissions for specific matters, meetings of the confreres, the formation of superiors, and the provincial and local community plans.
10.1 Provincial Commissions are a means for obtaining broad
consensus and a step toward real communion among the confreres
of the Province. For example, they will help in weighing which commitments to leave and which ones to accept as we seek to respond
in a clearer manner to our Vincentian vocation.
10.2 Meetings of the confreres , such as those in the same kind
of work, or in the same region, or even of all the confreres of the
Province, foster on-going formation and help create common approaches and common criteria for evaluating our activity. They are
a way of providing support for projects that groups of confreres
or local communities are engaged in and of finding relief for those
who are overburdened.
10.3 All the members of the Congregation, and superiors in particular, have the right to a specific formation and the duty to apply themselves to it. The Visitor, with his Council, has the obligation to see to this.
10.4 Periodic meetings of the superiors will be an aid in establishing general guidelines with a view toward formulating the
local community plans and the provincial plan.
For discussion in the local communities:

a) At Rio the Visitor's role was defined as principal animator
of the Province . How can you be animators with him , in terms of
your own commitments, as well as in terms of the life and commiturnt> of the Province?
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there is still much to be done in the three areas: evangelization of
the poor, community for the Mission, and formation for the Mission.
What are the Lines of Action that, in your judgment, most need to
be implemented in your Province? In what way do you suggest that
they be concretized between now and the General Assembly of 1992?

ANIMATING OUR EVANGELIZATION OF THE POOR
11. Faithful to the purpose of the Congregation of the Mission,
which is to follow Christ the Evangelizer of the Poor (Const. 1), we
are conscious of the need to be in constant contact with the poor
in order to serve them with Christ and for Him.
12. St. Vincent calls us to put on Jesus Christ, to be filled with
his Spirit (SV, XI, 343-344; XII, 107-108; CR, I, 3), and therefore to
undergo the interior conversion always needed in each individual
and each local community.
In his time, St. Vincent was concerned with the situation of
the Church in Europe and urged his first missionaries to have zeal
for preserving the Church where it had already been established
and for spreading it to other countries (cf. SV, XI, 354-355).
In order to proclaim the gospel in the difficult context of the
modern world, each missionary must surely live in close communion with Jesus Christ and ask the Holy Spirit to enlighten and
guide his actions. But he must also stay in close touch with reality, with life as it really is, with the church as it really is, with the
real situations of individuals and groups. He should also, with the
cooperation of many other people on the scene, prepare the ground
so that the seed which is sown can sprout up, grow, and bear fruit
(cf. Const. 2).
13. Our own mission will therefore normally he integrated into
the overall pastoral plan of the various dioceses where we serve.
In fidelity to our vocation, it should be carried out in close collaboration with the local clergy and Christian communities. Still, we
should always remain open and attentive to the service of the
universal Church.
14. When Pope John Paul II calls the Church to engage in a
new evangelization , his appeal cannot leave the sons of St. Vincent
unmoved. Nevertheless, we must deepen our understanding of this
appeal in order to avoid misunderstanding. This evangelization,
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of Jesus Christ - but renewed in its expression and its methods,
ought to take up, deepen, purify and transform the various cultures
that it touches. Beginning with a realistic knowledge of the people
being addressed, it should promote lines of action directed toward
justice and peace, uphold basic human values, stimulate a missionary spirituality in our Christian communities, and foster a model
of the Church in which faith and culture are integrated, so that it
is an effective sign of a civilization of love (cf. "CELAM: 500 Years
of Evangelization", in Eglisc et Cultures , Bulletin du Conseil Pontifical de la Culture, 11/89, Cite du Vatican, p. 8-9).
15. Article 12 of our Constitutions offers several very valuable
criteria for our work as Vincentians . It is up to us to put them into
practice even more than we have up to the present: a preference
for apostolates among the poor, attention to the realities of society, some sharing in the condition of the poor, genuine community
spirit in our apostolic works, missionary mobility, the state of continual conversion.
16. In the Lines of Action of the General Assembly of 1986,
among the facts presented in analyzing the present situation and
the principles for judging our evangelization work we can find true
criteria that will help us in the renewal of our work as evangelizers. We also find that what is being proposed to us here is a very
demanding pastoral methodology:
- to work within the world of the poor (the poor as a class),
not just with isolated persons (LA, 4 and 11);
- to work on the level of structures, not just in responding
to particular situations (LA, 6 and 1 I );
- to work to confront injustice, not just to meet the needs of
individual poor people (LA, 4 and 11);
- to work with groups (small communities), so that the poor
person is an agent, and not simply an object, of evangelization (LA,
5 and 11).
17. In many dioceses and apostolic regions, the on-going formation of the clergy is being adequately taken care of. In many
countries, there are numerous places and opportunities for the formation of the laity. But, in this regard, we must question ourselves,
especially if our participation in these works is neither significant
nor sought after.
Our work in the formation of the clergy and laity will enrich
its and bring us much fruit, just as the poor evangelize us when
we place ourselves at their service.
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an earnest desire for cooperation among the Provinces. The Latin
American Conference of Vincentian Provinces (CLAPVI) showed its
vitality as it explained, for example, what it has done for on-going
formation in all the Provinces. Various other projects came to light:
mutual help in regard to formation by accepting students from
other Provinces or by sending formation personnel to help temporarily; a meeting of formation team members in Zaire in order
to promote more effectively the African expression of our Vincentian vocation and mission: a meeting of the Visitors of Europe so
as to know one another better. These are some initial steps, among
others, toward developing regional and international cooperation,
with a sense of co-responsibility on all levels.

For discussion in the local communities:

c) The Pope calls us to engage in a new evangelization . What do
you propose to do for the renewal of the content and met finds of the
apostolic works of Your Province:
(1) The Lines of Action ( 1986- 1992) speak of a more prophetic,
more committed thrust toward the poor in our evangeli:iug n'ork
(n. 5). From among the elements that characterize the prophetic
character of our mission as evangelizers: proclaiming , denouncing,
action aimed at transformation , which ones are, in sour opinion, the
most necessary, the most urgent , the most difficult? What are the
appeals that are addressed to you in your Province today ? What are
the responses that you suggest giving to them?

e) The General Assemblies has bred ) ully presented Vincentian
criteria for carrying out our Mission more effectively. We have
offered a synthesis of these in numbers 15 and 16 below. Of all those
listed, which ones have already been put into practice in the apostolatcs and works of the province? Can these criteria help you in the
evaluation of your works and their renewal?
f) The next synod will treat the formation of priests in presentday circumstances. The Congregation of the Mission, at present, has
very few confreres devoted to the formation of the clergy and laity.
What have been, in your opinion, the tartars that have caused its to
become separated from this ministr in most of the Provinces?

g) Concretely. %%hat can you do, in your Province, for the formation of the clergy . not only as pm ,lcssors in seminaries , but also
in the ongoing formation of priests?
h) At the General Curia, we receive appeals from bishops, especially in mission countries, to help them in the formation of the clergy.
Could your Province respond positively, in the concrete, to one of
these appeals? Can you envision a temporary or a permanent commitment to collaborate in such a work?
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19. Everything said in Rio about the Visitor's role as animator has our mission as a final reference point, but our mission as
carried out in a communal way.
20. Our community life has value in itself, just as it has value
in relationship to evangelizing the poor (cf. Vatican II, P.C., 15). We
are all members of Christ and we must be eager to show one another
mutual respect, living together as brothers, bearing one anothcr's
burdens. The community, as a true family united in the name of
the Lord, rejoices in his presence, and from our unity as brothers
flows a powerful apostolic energy.
But fraternal life is one of the most critical aspects in the real
life of many of our local communities. The facts indicate that we
must undergo conversion in this regard.
21. Among the means at the Visitor's disposal for his role as
animator in the Province, there were presentations and discussion
about visits to the local communities , confreres and works , the formation of superiors and other confreres , and the provincial and
local community plans.
21.1 Regular visits offer the opportunity for listening, sharing and evaluating situations. Thus discernment can take place, with
the local communities, about what must be changed, emphasized,
or put into practice. During such visits, the Visitor should also help
the confreres to find the means for living out their Vincentian vocation communally in a significant way.
21.2 The formation of superiors will help them better to fulfill their mission at the heart of the local community and will assist them in the practical aspects of their mission within a diocese
or an area. This specific formation is a right and a duty of all those
who are called to serve as coordinators of local communities and
therefore also is a right of the communities themselves.
The Second Vatican Council, in describing the Church as the
People of God, calls the superior to carry out his role in a style quite
different from what was taught in sources influenced by an overly
hierarchical perspective of the Church. For his part, the superior,
in his mission of animating the local community and of promoting
its activities, will be greatly helped if all in the local community
and the province have a real consciousness of their coresponsibility.
21.3 All this implies an obligation of on -going formation that
will really qualify each confrere for the offices and tasks he
assumes.
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be fully alive in view of their mission, we must formulate house
and provincial plans . These will greatly help each confrere to have
a significant role in a specifically Vincentian mission. To that end,
the Visitors will hold periodic meetings of the superiors and will
discuss with them the mission of each local community, with its
implications, accomplishments, difficulties, and what we are being called to.
The Provincial Plan, as well as the local community plans, in
their formulation, execution and evaluation, require the participation of all the confreres in a process of renewal and personal selfexamination with a view toward better service of the mission.
In each Province, it will be important to have works that embody the Vincentian charism in a significant \way.
21.5 Each confrere ought to fit his own personal plan (that is
to say, his efforts at conversion and fidelity to the Lord in the various aspects of his life: evangelization, community life, prayer, vows,
on-going formation, health, cultural development) into the Provincial and local community plans. In order that the confrere, with
his own charism and his specific vocation, might live out the vow
of obedience, he ought to contribute, with his personal plan, to the
carrying out of the Provincial and house plans.
For discussion in the local communities:
it In visiting the Provinces, it is evident that fraternal life in community is one of the most pressing problems in many of the Provinces.
Has your province given the attention needed in this area of our Vincentian vocation and taken any consequent steps? Can you indicate

the causes of the problems there are in your Province and the solutions that you think necessary to apply there?
j) In the Congregation there are still too many confreres who
live and work in isolation, outside local communities. What do you
think ought to be done to assist these confreres to integrate their
work into the house and provincial plans? What you do think ought
to form Vincentian com1 , ) be donc to help thew dispersedr
cool reres
e
m u nities for the mission?

ANIMATION OF FORMATION
22. While a good number of Visitors were pleasantly surprised
to learn of bright hopes for the future in other countries, because
many are entering the Congregation, the lack of formation personnel was a pressing question for all the Visitors and an anguishing
one for many.
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itself, the Visitor has a primary responsibility. This demands of him
real quality-contact with formation personnel and with the young.
24. Three things are essential for formation for the Mission
and for authentic Vincentian life: identification with Christ and the
will to follow him; a serious, deepening, on-going study and appreciation of the life, the charism and the intuitions of St. Vincent; contact with the poor and with ministries in service of the clergy and
laity.
25. Our candidates, especially those in the internal seminary,
will benefit from times of active presence in the local communities. The communities that receive them share in the responsibility lot- the spiritual, Vincentian, and missionary formation of those
sent to theta.
26. The formation team should be concerned that our candidates come to know languages and various cultures and mentalities, so that they might be prepared for the universal character of
our mission. There are abundant modern means for such study.
27. Our nrissionarv vocation and our activities demand a
specific formation, so that we might deal with change in the world,
the particular problems in our apostolates, the needs of various
groups, and new developments in religious and other kinds of
knowledge. Only if there is on-going formation will we be able to
give authentic expression to our Vincentian identity and respond
to the needs of the mission. It is therefore necessary to plan the
continuing education of the confreres in a systematic way.
For discussion In the local communities:
k) There are Provinces \yhich need help in the formation of our
own candidates . Could your Province possibly help another by fur.
nishing formation personnel for a determined tine? Or, on the contrary, does your Province have need of such personnel? Could you
indicate these needs precisely in view of a concrete response from
other Provinces?
1) Does your Province have a program for the on-going forma.
tion of our confreres , particularly of those who are asked to fulfill
specific functions, especially as superiors of local communities? In
this regard, what do you think ought to be emphasized more in your
Province?

28. We do not lack good documents . Rather, we need to deepen
our understanding of them and above all put them into practice,
with their many demands and their many promptings.
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1986 and it is evident that the Lines of Action have been very
stimulating . Let us continue to put them into practice in a spirit
of faith, until the time of their overall evaluation at the General
Assembly of 1992.
I ask Our Lord to double your strength , to sustain you with
an abundance of his spirit, to give you joy in the hope of his
glory and in the success of your works, and to fill our fancily
with peace and confidence in his divine guidance. Those are
my wishes; but it is only God who can make you experience
their depth and bring them to fulfillment (SV, 1V, 211).
Rome, January 25, 1990

The responsability of animating a Province is
a shared one, for without the active collaboration of confreres, Visitors will not succeed
in animating their Provinces.
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2.5 de janeiro de 1990
Carissimos Coirmaos,
Assista-nos sempre a grata de Nosso Senhor Jesus Cristo!
Ja se passaram seis meses desde que as Visitadores encerraram
o seu Encontro no Rio de Janeiro. Os senhores se lembrardo de que
u reunido do Rio tinha uma dupla finalidade: avaliar as Linhas de
Acao da ziltima Assembleia Geral (1986) e ajudar os Visitadores na
sua responsabilidade de animaras Provincias. Escrevo-lhes hoje parct
lhes apresentar este documento, que foi preparado pelos membros
do Conselho Geral a pedido dos Visitadores, com base na serie de
proposicries apresentadas pelos participantes do Encontro do Rio.
Vincentiana ( n. 4-5/1989) publicou recenternente todo o material que
foi apresentado aos Visitadores durante o Encontro e que dove ser
considerado ntuito justamente como tort complentento valioso do
docurnento que agora endereCamos a toda a Congregacao.
Perntitam-me fazer duas observaccoes. Ern primeiro Lugar, este
documento e dirigido nao sco aos Visitadores mas a cada Comunidade
e a cada Coirrndo. A responsabilidadc pela anintagdo de uma Provincia dove serassunrida participativamente, porque, sent a cola bora4'do
aliva dos Coirmdos, os Visitadores nao conseguiriam resultados na
animagdo das Provincias. Por isso, gostaria de pedir.lhes que leiant
este docurnento e de sugerir que cada Conumidade dediquc polo
rnenos uma reunido a reflexao e ao debate sobre o seu conteddo.
Em segundo lugar, seria um erro avaliar o resultado da reunido
do Rio so poreste docurnento. Os documentos sdo unidimensionais,
ao passo que am Encontros pole ser multidimensional. A reaniao
do Rio teve outras dirnensoes, na medida em que, - pela experiencia de rezar enr cornum, de discutir as preocupacoes de cada tam,
em pequenos grupos ou nos plendrios, de distrair-se e descansar juntos, de ouvir excelentes depoimentos e palestras, - as Visitadores
acabaram vivendo duns semanas agradciveis de fornracao continua.
0 Consellur Geral e eu esperamos que a experiencia do Rio de
Janeiro, junto com este doctrtento, venha a ser unta ajuda prdtica
para todos nos, ern nosso esforco por realizar mais perfeitantente
os objetivos que forarrt estabelecidos nas Linhas de Acao e que iremos rever de novo na Assembleia Geral de 1992.
Agradego muito a todos os senhores pelas ora4oes para que Deus
nos abencoasse durante a reunido de julho passado. Que as sementes que en!ao lanS:arnos a terra possam fruti ficar no tempo devido.
No arnor de Nosso Senhor, sou o coirmao e servo devotado,
Richard McCU LLEN, is. C.M.
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OS VISITADORES A SERVI4;O DA MISSAO

1. Os Visitadores da Congregacao da Missao, reunidos no Rio
de Janeiro de 3 a 17 de julho de 1989, viveram o tempo do Encontro corn uma grande preocupacao de partilha e de cornunicacao
fraterna.
A avaliacao das Linhas de Acao da Assembleia Geral de 1986
nao nos prenclett ao passado. Havia uma vontadc comum de abrirnos ao futuro c de preparar o Terceiro Milenio, de responder aos
apelos do Papa em prol de Lima Nova Evangcliza4ao, de discernir
os Sinais dos Tempos, como a vontade de uniao que ha nos paises
da Europa, os movimcntos que se manifestam no Leste Europeu
(sobretudo as fronteiras que se abrem, Provincias que retornam
a luz), o vento do Espirito que sopra na Africa (o Sinodo Africano),
as cspcrancas que brotarn na Asia. A presenca do Visitador da Hungria podia ser urna premoni4ao e nos alertava quarto a nossa
missao comum na Europa, em relacao as perspectival que se abrem
para alcm das fronteiras. A China, onde a Congrega4ao teve urea
missao importante e florescente, nao estevc ausente de nossas perspectivas.
A revisao nos ajudou aver as dificuldades que ha atualmcnte
e suscitou interrogacoes quanto ao futuro, em muitas Provincias,
por exemplo face a media de idade dos Corimaos e ao pequeno
nr mero de vocacoes.
2. Os \iisitadores, unidos a todos os Coirmaos, querern viver
o carisma de Sao Vicente e atualiza-lo, por meio dc compromissos
concretos. Possuimos um "tesouro escondido" e precisamos tomar
consciencia dos sofrimentos crescentes e das necessidades dc urn
numero sempre maior de Pobres, fazendo frutificar, para isso, a
hcranca espiritual que Sao Vicente nos legou (cf. discurso dc abcrtura, 3 de julho).
3. Em muitos lugares do mundo, muitas pcssoas precisam de
encontrar o sentido de sua vida, sofreni de uma carencia espiritual; mas ha tambcm um Terceiro MLmdo, urn Quarto Mundo, corn
todos aqueles que estao entregucs a miseria, a pobreza a as novas
pohrezas.
Para responder a esses apelos dos homens e das muiheres de
nosso tempo, sao necessarias formas novas de evangelizac5o. 0
Papa Joao Paulo II, em Sao Domingos (12 dc outubro dc 1984), falou
do uma evangeliza4ao nova ern seu ardor, nos seas metodos e em
srra etpressdo.
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sociais impoem uma solidariedade efetiva. A Congregacao se esfor4ara por suscitar uma verdadeira colabora4ao fraterna e efetiva
entre as Provincias, para garantir a rcaliza45o da missao aos Pobres,
para it quill Sao Vicente nao conhecia fronteiras. Neste sentido, os
Visitadores, reunidos no Rio para estudar suit missao de animar
as Provincias, abriram-se as necessidades universais e tomaram
uma consciencia muito viva da entreajuda real e pratica que devem
desenvolver, tanto no piano dos bens como sobretudo das pessoas.
5. Face ao clamor scmpre maior e mail doloroso dos Pobres,
nossas pessoas e nossos ministcrios devern testemunhar o amor universal do Pai c atualizar a caridade ativa de Sao Vicente. Nossa
vocacao nos levy a comunicar e partilhar o amor apaixonado de
Sao Vicente para o servico corporal e espiritual dos Pobres. Urn
estilo de vida suficientemente proximo dos homcns de nosso tempo
nos pcrmitira discernir os modos de tornar visivel a Igreja servidora c pobre, na diversidade dos ministcrios que sao possiveis hoje
em dia.

A MISSAO DO VISITADOR
6. A missao do Visitador c o servico da unidade da Provincia,
para buscar e realizar a vontade do Pai , que c a salva4ao de todos
os homens em Jesus Christo.
Como o Superior Geral anima e coordena toda a Congrega4ao,
o Visitador a chamado a ser o principal animador da Provincia nos
diversos aspectos do apostolado, da vida comunitaria e da vida espiritual.
7. Para assegurar a unidade na Provincia, o Visitador estimulara a colabora4ao entre os Coirmaos, no cumprimento de sua
missao. A corresponsabilidade na vida espiritual, comunitaria e pastoral contribuira fortemente para o amadurecimento de cada um
e para a harmonia das Comunidades.
8. Para o descobrimento e a realiza45o da vontade salvifica do
Pai, o Visitador procurara, junto corn os Coirmaos e as Cornunidades, o modo de fazer ressaItar o caster profetico de nossa missao,
o anuncio do Evangelho aos Pobres c a forma45o do Clero.
O proletismo do carisma vicentino comportar5:
- o anuncio da dignidade do homem e de seus direitos, da justi4a. da promocao dos Pobres, do chamado de todos a liberdade
e a Iclicidade, etc.;
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- as awes transformadoras , isto e, as formas novas dc
evangelizacao, as respostas vicentinas as novas pobrezas.
9. Cabe ao Visitador, no exercicio de suas fun4Ocs, valorizar
todos os meios oferecidos pelas Constitui4Oes c Estatutos e pelas
hiormas Provinciais, como o Conselho Provincial, as Assemblcias
Domestica e Provinciais , as visitas as Comunidades e as suas Obras,
as visitas aos Coirmaos isolados , a administracao dos bens materiais da Provincia.
Todos estes pontos foram objeto de estudos especiais no Rio
de Janeiro ( cf. Vincentiana , n. 4-5/1989).
10. Outros pontos sobre quc se insistiu no Rio de Janeiro, para
a animacao das Provincias e das Cornunidades, foram as Comissdcs
Provinciais para setores especfficos, os encontros de Coirmaos, a
formacao dos Superiores, os projetos provincias e comunitarios.
10.1 As Comissoes Provinciais sao urn mcio para obter um consenso mais largo e constituern urn caminho para a comunhao real
mire os Coirmaos da Provincia. Por exemplo, facilitarao o estudo
dos compromissos que se devem deixar e dos quc se devem assumir, it fim de se responder de urn modo mais fief a nossa vocacao
vicentina.
10.2 Os Encontros de Coirmaos , como os dos que trabalham
nurn mesmo setor de atividades ou nunra mesma regiao ou ainda
de todos os Coirmaos da Provincia, favorecerao a forrnacao permanente, a eriacao de uma mentalidade eornurn e a busca dos criterios para avaliarmos nossa atividade e a realizarmos como devemos, darao mais for4a as rcalizacOes que podenr ser empreendidas por varios Coirmaos ou Cornunidades, aliviarao os quc cstao
sobrecarregados.
10.3 Todos os membros da Congrcga^ao, ern particular os
Superiores , tern dircito a uma formacao espec i fica e o clever de
consegui-la. 0 Visitador, corn o seu Conselho, tern obrigacao de
velar sobrc este ponto.
10.4 A rcuniao periodica dos Superiores permite que se estabele(arn linhas diretrizes em vista dos projetos comunitarios e do
projeto provincial.
Perguntas para a reflexao comunitaria:

a) No Eticontro do Rio, toi detinida a missao do Visitador como
principal animador da Provincia. Como os senhores farao para ser
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e dos onnpromissos da Provincia?
b) A revisao das Linhas de ASao ( 1986-1992) , feita em diversas
ocasi6cs (como nas visitas do Superior Geral ou dos Assistentes
Gerais, ou no Encontro do Rio), indicou claramente que ainda ha
muito que fazer nos tres setores da evangclizacao dos Pobres, da
Comunidade para a Missao c da formacao para a Missao. Quais sic)
as linhas de aSao quc os senhores julgam mail necessarias para sua
Provincia? De que modo pensain concretize-las ate 'l Assembleia Geral
de 1992?

ANIMA4AO DA ACAO EVANGELIZADORA DOS POBRES
11. I' iris ao fim da Congregacao da Missao, que e seguir Cristo
Evangelizador dos Pobres (Const. 1), temos consciencia de dever
manter urn contacto constants com os Pobres, pars os servir cones
Cristo e por Cristo.
12. Sao Vicente nos chama a revestir-nos de Cristo, do espirito
de Cristo (SVP, XI, 343-344; XII, 107-108; Reg. Corn., 1, 3), e, por isso,
a realizar as conversoes interiores sempre necessarias a cada um
de nos e as Comunidades.
Em seu tempo, Sao Vicente se preocupou corn a situagdo da
Igreja na Europa e estimulou sews primeiros Missionarios ao zelo
pela conservagio da Igreja onde eta je estava cstabelecida e por
sua difusao nos outros paises (cf. SVP, XI, 354-355).
Para anunciar o Evangelho no contexto dificil de nosso tempo,
cada Missionario deve esfor(ar-se por vivcr cm estrcita comunhao
corn Jesus Cristo e pedir ao Espirito Santo que o ilumine e guic
nas suas atividades; mas tambern deve dedicar muita aten4ao as
realidades humanas e eclesiais, as situa46es das pessoas e dos grupos. Com isso, sabers preparar o terreno, corn a cooperagdo das
pessoas de cada lugar, para que a semente lancada possa germinar, desenvolver-se e dar frutos (cf. Const. 2).
13. Nossa missao propria sc inscrevera entao muito normalmente na pastoral das dioceses, em estrcita colaboracao com o clero
e as comunidades cristas locals, na fidelidade a nossa vocagdo.
Entretanto, manter-nos-emos sempre atentos e abertos ao servico
da Igreja universal.
14. Quando o Papa Joao Paulo II fala de realizar uma nova
evangelizacao, este apclo nao poderia deixar indifercntes os filhus
de Sao Vicente. Entretanto, sera nccessario aprofundar o sent ido
deste apclo, a fim de evitar ambiguidades. Essa evange•liz_acao, scrn-
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da identidade dos homens a quern nos dirigimos, - favorecer as
linhas de acao orientadas para a justica, a paz e o apoio aos valorcs humanos fundamentais, - estimular urna espiritualidade missionaria nas comunidades cristas e promover um modelo de Igreja
onde fe c cultura se integrem, para se tornar um sinal eficaz da
civilizacao do amor (cf. "CELAM: 500 ans d'evangelisation", em
Eglise et Cultures , Bulletin du Conseil Pontifical de la Culture,
11/89, Cite du Vatican, p. 8-9).
15. 0 artigo 12 das Constituicoes oferece criterios de acao
vicentina sempre validos e que precisamos de passar a pratica ainda
mais do que fizemos ate agora: a preferencia pelo apostolado entre
os Pobres, a atencao as realidades sociais, uma certa participacao
na condicao dos Pobres, o sentido comunitario no apostolado, a
mobilidade missionaria, o estado de conversao permanente.
16. Nas Linhas de Acao da Assembleia Geral de 1986, entre os
fatos apresentados na analisc da situacao e os principios para julgar de nosso trabalho de cvangcliza4ao, encontramos verdadeiros
criterios que nos ajudarao na renovacao de nossa atividade evangelizadora. Ai encontramos mesmo toda uma metodologia pastoral muito exigente que nos a proposta:
- trabalhar corn o mundo dos Pobres (a classe dos Pobres),
nao so corn pessoas isoladas (LA, 4 e 11);
- trabalhar no nivel das estruturas, nao so das conjunturas
(LA, 6 e 11);
- trabalhar nas situag6es de injustica e nao apenas nos episodios de necessidade dos Pobres (LA, 4 e 11);
- trabalhar corn grupos (pequenas comunidades), de modo
que o Pobre seja um sujeito e nao simplesmente urn objeto da
evangeliza4ao (LA, 5 c 11).
Se nao podemos dizer que tudo isto ja passou a nossa pratica pastoral, temos ai um carnpo para nossa conversao e nosso
esforco.
17. Ern muitas dioceses ou regioes apostolicas, a formacao permanente do clero ja e devidamente assegurada. Em muitos paises,
nao faltam lugares nem rneios para a formacao dos leigos. Devemos questionar-nos a respeito disto, sobretudo se nao colaboramos
nessa obra ou se nao pedem nossa ajuda.
Nossa atividade de formadores do clero e dos leigos nos enriqucccra e nos darn tambem muitos frutos, do mcsmo modo como
os Pobres nos evangelizam, quando nos pomos a servico deles.
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uma vontade real do cooperacao entre as Provincias. A Conferencia Latino-Americana de Provincias Vicentinas (CLAPVI) manifestou sua vitalidade expondo o que se fez, por exemplo, para a
formagdo permanente em todas as suas Provincias. Fizeram-se
diversos projetos, como a entreajuda para a forrna4io, pelo acolhimento de jovens formandos ou pelo envio tcmporario de algum
formador; um encontro de formadores no Zaire, para assegurar melhor a expressao africana da vocacao e da miss-do vicentina; o encontro dos Visitadores da Europa, corn o objetivo de sc conhecerern
melhor. Sao algumas tentativas, entre outran, de uma coopera(;ao
regional e internacional que resta a desenvolver no sentido da corresponsabilidade que deve abranger todos os niveis.
Perguntas para a reflexao cornunitaria:
c) 0 Papa nos chama a comprorneter-nos puma nova
evangelizagao . 0 que os senhores pretendem fazer para a renovacao
do contet do e dos metodos dos trabalhos apost6licos em sua ProvineIa?

d) As Linhas de Agao ( 1986 -1992) falam de urn torn mais profeticoe mais engajado em favor dos Pobres no traba/ho de evangelizacao
(n. 5). Dos elementos que caracterizarn o profetismo da missao evangelizadora, o am ncio, a denuncia , as awes transformadoras, quais
sao, no seu ponto de vista, os mais necessarios, os mais urgentes,
os mats dificcis? Quais sao os apelos que Ihes sao dirigidos na realidade de suas Provincias? Quaffs as respostas que os senhores pensam dever dar a esses apelos?
e) As Asscrnblcias Gerais apresentaram corajosamente criterios
vicentinos para bern realizarmos nossa missao. Apresentamos uma
sintese deles nos nn. 15 e 16. De todos esses pontos, quais sao os aspectos que ja passaram a nossa pratica, nos apostolados e nas obras da
Provincia? Esse criterios podem ajudar os senhores na revisao das
obras c na sua renovacao?
f) 0 proximo Sinodo tratara da forma4ao dos padres nas circunstancias atuais. A Congregacao da Missao, atualmente, tem poucos
Coirmaos aplicados a formacao do clero e dos leigos . Quais foram,
ao ver dos senhores, as causas que nos afastaram dente ministerio
na maioria das Provincias?
g) Concrctamcnte, o que os senhores podem fazer, em sua Provincia, pars a formacao do clero , nao apenas ensinando corno profeswres em Serninarios, etas tambcm para a formacao continua dos
Sacerdotes?
h) Na Curia Geral, recebemos pedidos do Bispos, sobretudo dos
paises de missao, para os ajudarrnos na forma55o do clcro. Sua Provincia tern qualquer possibilidade concreta de responder positivanicntc a um desses pedidos? Os senhores pensam numa colaboracao
temporaria ou definitiva?
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19. Tudo o que se disse no Rio relativamente ao papel do Visitador corno animador se referia a missao, mas tarnbem a missao
a realizar em comunidade.
20. Nossa vida comunitaria tern um valor em si e em vista da
evangelizacao dos Pobres (cf. Vaticano 11, P.C., 15). Somos mernbros de Cristo e devemos prevenir-nos de atcn46es rnutuas na vida
de fraternidade, levando os fardos uns dos outros. A Comunidade,
como uma verdadeira familia reunida em nome do Senhor, alegrasc corn a presenca dele no meio de nos. E dessa unidadc de irmaos
decorre urna poderosa encrgia apost6lica.
Entretanto, a vida fraterna e urn dos aspcctos mais criticos da
realidade em muitas Comunidades... Os fatos concretos indicam
que ha rnuita conversao a realizar entre nos neste campo.
21. Entre os meios postos a ciisposi4do dos Visitadores para
sua tarcfa de animacao das Provincias, estudaram-se as visitas as
Comunidades , aos Coirmaos e as Obras , a formacao dos Superiores e dos Coirmaos e os projetos provinciais e comunitarios.
21.1 As visitas regulares oferecem a possibilidade de escutar
os Coirmaos, de partilhar, de rever as situa46es. Assim se fara, corn
as Comunidades locais, o discernimento do que se deve modificar,
acerituar, concretizar. 0 Visitador tomara as rnedidas neccssarias
para que os Coirmaos exprimam comunitariamente e de modo significativo a vocacao viccntina.
21.2 A formacao dos Superiores lhes pcrmitira cumprir melhor sua missao no corac do cla Cornuniciadc local e os ajudara nos
aspectos praticos de sua missao, no contexto de urea diocese ou
regiao. Esta formacdo especifica e um direito e urn dever para todos
os que foram charnados a servir corno coordenadores das Comunidadcs c constitui tambem, por isso mesino, urn direito das Comunidades.
A teologia do Concilio Vaticano 11 sobre a Igreja "Povo do Deus"
leva a exercer a funcao de Superior num estilo bastante diverso
daquele recebido das origens corn a perspcctiva de uma Igreja
muito hierarquizada. Para o Superior, a missao de animar a Comunidade e de estirnular os compromissos e facilitada por uma consciencia real da responsabilidade de cada urn no seio da Comunidade e da Provincia.
21.3 Isso implica a obrigag5o de uma formacao permanente
que possibilite a cada Coirmao uma qualifica4.ao real para os oficios e cargos a desempenhar.
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Projetos Comunitarios e Provinciais , quc ajudam grandemente cada
um dos Coirmaos a participar significativamente na missao especifica vicentina. Para isso, os Visitadores utilizarao as reunioes
periodicas dos Superiores e a partilha de seus pontos de vista sobre
a missao dc cada Comunidade e suns implicac;oes, as realizag6es,
as dificuldades, os apelos percebicios na realidade.
0 Projeto Provincial, como tarnbem os Projetos Comunitarios,
em sua elaboracao, execugdo c avaliag5o, requerem a participagdo
de todos os Coirmaos numa dinamica de rcnovacdo e de questionamento pessoal em vista dc Sc servir melhor a missao.
Em cada Provincia, sera muito importante haver engajarnentos missionarios que sejam significativos do carisrna vicentino.
21.5 Cada Coirmao deve integrar em seu projeto pessoal (isto
e, na sua conversao e fidelidade ao Senhor, nos diversos aspectos
de sua Vida: evangeliza(jao, Vida comunitaria, oracao, votos,
formacao permanente, saudc, aprimoramento cultural) os Projetos da Provincia e da Comunidade. Para que o Coirmao, com scu
carisma e sua vocagao especifica, viva o voto de ohediencia, deve
contribuir, com seu projeto pessoal, para a realiza(;ao do Projeto
Provincial c Comunitario.
Perguntas para a reflexao comunitaria:
i) Ao fazer as visitas as Provincias, pode-se constatar quc a vida
fraterna cm Comunidade representa urn dos problemas mail prcocupantes cm muitas Provincias. Sua Provincia dedicou a atencao
ncccss5ria e fez os eslor4os consegiientes cm rclacao a esta dimensao
do nossa voca4ao vicentina? Os senhores poderao indicar as causas
dos problemas quc ha na sua Provincia e as solucocs que pensam
ser necessario adotar?
j) Na Congregacao, ha ainda um numero excessivo de Coirmaos
que vkern e trabalharn isolados, fora das Comunidades. 0 quc c quc
us senhores pensam que devem fazer para que esses Coir naos integrem suas atividades nos Projetos Comunitarios e no Projeto Provincial? 0 quc pensam se deva fazer para ajudar os Coirmaos dispersos a constituir Comunidades vicentinas para a Missao?

ANIMA(:AO DA FORMAcAO
22. Se um born numero de Visitadores pode sentir-se agradavelmente surprccndido ao conhecer as belas esperan4as do futuro
em outros paises, pelo fato de se apresentarem voca46es, mesmo
assim a questao da falta de formadores foi ulna interpela(^ao muito
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nrttitos doles.
23. Tanto no nivel de mancira de suscitar as vocacoes como
no da format ao cm si mesma, os Visitadores tern uma responsabilidade de prirneira ordcm, que exige uma participacao real e de qualidade, junto aos formadores c aos jovens.
24. Para a formacao para a Missao, como para uma vida vicentina autentica, sao essenciais tres clementos: a identificacao corn
Cristo e a vontade de segui-lo (sequela Christi); urn aprofundamcnto
serio e continuo da vida, do carisma e das intuig6es de Sao Vicente;
o contacto corn os Pobres e corn os ministerios a servico do clero
c dos leigos.
25. Nossos candidatos , sobretudo nossos Seminaristas, se
beneficiarao corn tempos de presenca ativa nas Comunidades. As
Comunidades de acolhirnento participarn na responsabilidade da
lormacao espiritual, vicentina e missionaria dos que Ihes sao conI iados.
26. 0 conhecimento das linguas e das diversas culturas e mentalidades sera objeto da atencao dos formadores, para preparar os
jovens para o caster universal de nossa rnissao. Nao faltarn nieios
tecnicos modcrnos nesse setor.
27. Nossa vocacao missionaria e nossas atividades exigem uma
formagdo especifica, para enfrentar as mudan(;as que ocorrern no
mundo, os problemas particulares de nossos apostolados, as necessidades dos grupos e o progresso dos conhecimentos religiosos e
outros. Somente uma formacao permanente permitira a expr essao
autentica da identidade vicentina e respondera as exigencias da
Missao. Sera portanto necessario planejar de modo sisteniatico a
formagdo permanente dos Coirmaos da Provincia.
Perguntas para a reflexao comunitaria:

k) Ha Provincias quc tern necessidade de entreajuda para a
formagao dos Nossos . Sua Provincia tern a possibilidade de a,judar
uma outra, fornecendo Formadores por urn tempo determinado? Ou,
pelo contrario, sua Provincia tern necessidade de Formadores? Os
senhores poderiam indicar corn precisao essas necessidades, em vista
de uma resposla concreta de uma outra Provincia?
I) Sua Provincia tern algum programa para a formagao permanente dos Coirmaos , especialmente daqucles a quem sao cont iadas
funcoes especif icas, sobretudo a de Superiores de Comunidades? 0
que os scnhores pensam devcr fazer corn mail urgencia ens sua Provincia?
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exigencias e sous desafios.
Ja agora, passados tres anos desde a Assembleia Geral de 1986,
podemos constatar que as Linhas de Acao sc revclam muito estimulantes. Prossigarnos na concretiza45o dclas, com urn grande espirito de fe c urna esperanca muito forte, ate a sua avaliacao global,
quc deveremos fazer na Assembleia Geral de 1992.
Suplico a Nosso Senhor que redobre vossas for4as, suslenievos com seu espirito principal, alegre-vos corn a esperanca de
sua gldria e do bom resultado de vossos irabalhos, cumule a
Conrunidade de paz e de confian(a em sua divina providencia. Sao estes os meus votos, mas been sei que ninguem mais
senao Deus pode fazer-vos sentir seu calor e seus efeitos
(SVP, IV, 211).
Roma, 25 de janeiro de 1990

A responsabilidade pela animacao de uma
Provincia deve ser assumida participativamente, porque, sem a colaboracao ativa dos
Coirmaos, os Visitadores nao conseguiriam
resultados na animacao das Provincias.
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Mocambique : Carta de urn Missionario
CHOKWE, 05.11.1989

Caros Coirtnaos da PBCM,
Assista-nos sernpre a grata de Deus!
Ao ler o In formativo de agosto-setetnbro, gate a Secretaria Provincial me enviou, lembrei-me de que devo tuna notfcia aos taros
Coirmdos da PBCM.
Para dar noticias utinhas, pensei ens falar do dia tie hoje,
domingo, cornemoracio de "Todos as Santos"... Assiut, puma especie tie crottica, vai men recadu.
As sete horas da manha, you pant a igreja. Vou de bicicleta, pois
aquela fica, mais on menos, a ion quilorrtetro de nossa residencia.
Esta e do "governo", que nacionalizou a casa paroquial pet-to da
igreja e fez Bela escritorios da Educacito. Ha eniendimentos para
a devolucdo...
As sere horas, duas catequistas id estdo recebendo as crian(as
para a missa, uma celebracdo apropriada, onde cantam, rezam o
terco, fazem o ofertorio e ouvem trot comentariu au e vangelho, por
parse do vigario. lJm ac6lito, menino mais adiantado na escola,
ajuda-me e vai falando o seer changana para as crian4:as, pois nuritas ndo entendem o Port agues, uma vez que nay fregiientaram a
escola... intaginem que linguagem devo usar, para ndo confumliro
"interprete "... A igreja acaba pot- se encher tie crian4•as, sendo algumas rnuito pequenas. Alas tudu e festa Para etas, sobretudo a Nora
tie levar a moedittha para a testa do o ferl6rio. (A missa dos adolescentes e celebrada aos scibados, ap(is a catequese).
As oito horas, a igreja esta desocupada parts a missa dos adultos. 0 sires, que ficou tnudo durance alguns anos, voltou a funciottar, depois que resolvi resstrscita-lo. .lulguei que o toque de lino iria
resolver a problerna da falta de pontualidade dos adultos, teas ainda
ndo consegui. Tenho que come(•ar a rnissa corn pouca gente, sabendo
que os atrasados trazeut no sangue o "liorario" das aldeias, isto e,
a liberdade dos filhos de Deus... E disso ndo escapam stem as Irttta.s
mo4autbicanas... Agora, fique claro, se for rnissa tie defunto, encontro a igreja repleta, antes da hora marcada. F o culta dos mortos
que esta na tradi4do.r...
,Vossa rnissa de ltoje e festiva, tatnbent porque quinze joven.s
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a toda a liturgia.
A porta da igreja, o celebrante, que nos domingos comuns se
reveste apenas de batina branca e estola, hoje usa uma casula
gotica. Este ladeado por quatro acvlitos que levant a cruz, a vela,
o missal em Portugues e a Biblia em changana. Segue o grupo
de jovens, acompanhado por algurnas macs que ajudam no canto
de entrada.
F tuna procissdo dangante, com gestos desembaracados e ritmados, ntuna repeticdo calrna de quern nao tent pressa para comeCar urea cerirnonia e rnuito menos Para terminar. Os gestos sincronizados dos pares ddo a danca o toque da arte e da devoccao, enquanto
o grupo se forma em frente ao altar. A roupa e simples, mas de festa
de primeira cornunhdo.
Ao "ato penitential", as dedos dos rno(os, no palma da rnao,
e as mdos semi fechadas das mocas produzem urn som surdo, acornpanhado pelo leve percutir dos tambores. 0 pedido de pcrddo no
letra do canto e acentuado pela postura fisica, em inclinacoes profundas e sucessivas, numa peculiar coreografia.
Na alegria do "gloria ", os jovens, em passos cadenciados, a
esquerda e a direita, rmvirnentam os bravos, quais asas de anjos,
a quern emprestam suas vozes, Para o louvor do Senhor. E toda a
assernhleia vibra e canto, e ha quern aplaude, em gritos, de mitsica
africana, em alarido e auge de descontra4:do e festa.
A liturgia da palavra se desenrola ern leituras alternadas, na lingua oficial e no dialeto, corn a hornilia entrecortada de portngues
e changana, no rapida e entusiasta traducdo do interprete, no caso
um cego, ex-professor, fervoroso cristao.
Na oracao dos fieis, a espontaneidade dos preces arranca sitplicas humildes, mas cheias de muita conviccao.
0 ofea•torio faz toda a assernbleia se movimentar, pelo centro
da igreja, e passar pela testa da oferta, onde deixa cada ton sua
contribuicao. F de se ver algurna crianca, no meio dos grandes,
deixando suas moedas e trazendo no rosto a alegria do sacrificio.
O o fertcirio, entretanto, precisa de danca e, de novo, o grupo se forma,
ti porta da igreja. As hostias, o vinho, o cdlice vdo nas mdos dan4antes, enquanto outras most ram e apresentant a Deus varias ofertas,
corno cebolas, pimentoes, mamoes, espigas de milho, etc. E, lentamente, ern passos marcados, chegam ao altar para enlregar ao celebrarnte os dons da Comunidade.
A "oraCdo eucaristica", corn a conu+nhdo, faz corn que todos
manifestem pro fundo recolhimento... 0 abraco da paz quebra. a silencio e entdo e preciso cantor, e preciso dorem-se as mdos.
A acdo de gragas, corn urn canto especial, leva algumas macs
a danFar, e arrastam para o rneio ate o celebrante, a fire de expressarem it alegria daquela Eucaristia... Padre, pais, maes e jovens se
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horas, nurn enconiro de que, certamente, participarain todos os
santos e boa parse dos anjos celestes... Rezar coin esse povo e viver,
antecipadainente , a tarefa dos bent-aventurados na eternidade da
Casa do Pai...
Entre as dificuldades da evangelizaCdo, a gente encontra
montentos de conforto espiritual, embora nao se possum avaliar
as mani festacoes externas do culto como testeinun/to de conviccoes
verdadeiras e solidas e demonstrafdo da profundidade du fe.
Apos a missa , levo comunhdo para uma cristd iniernada no
hospital. Fora ungida a noite e teve melhora ens seu estado de
satide. Irma Dalva, enfermeira brasileira , prestou- nte ajuda na
administracao dos sacramentos, em mein aquelas doentes e acornpanhantes que ali ficam, nus enfermarias, como querern e comp
estdo acostuntadas em seas aldeias, de pre ferencia assentadas ou
deitadas em esteiras - a mulher, aqui, ndo gosta de bunco... Adoram ester- asseniadas na esteira e, na falia desta, no chdo mesmo.
Isso, em qualquer lugar, como nas calcadas das ruas ou a sombra
c/as drvores. Faz parse de sua cultura ... Nas capelas rurais, os bancos sdo apenas para os homens ou para as jovens que estdo rompendo coin a tradigdo...
As onze e mein, elahoro, para ion pai cristao, ton atestudo para
substituir a certiddo de batismo do filho, que se casard no prciximo
sabado. Alguns livros de batisterio desaparecerant rte altura da
independencia, quando as nacionalizaCbes recolheram, indiscriminadamente , Ludo que havia nas igrejas e casas paroquiais. Nem
tudo pode ser recuperado.
As doze e trinta , dirijo-me para o Centro de Forrnacao Pastoral de Machel (5 quilcintetros), onde se realizava mais uma etapa
de um curso Para a formacao de catequistas. Hoje, erupt apenas
trinta catequistas, pois a chuva e outran razoes impediram a
via gem de muitos. Norma/mente, reunem -se mais de sessenta
cafequistas . 0 curso a ministrado por ton velho e dindntico catequista e urna Irma nto4ambicanos. Celehramos a eucaristia, por
volta das catorze horas, na sala de reunioes, uma instalacdo bem
.simples, coin cohertura de zinco, e de "chdo batido". Hoje a ternperatura estava agradavel e a terra molhada ndo deixou o vento
levantar poeira. No domingo anterior, celebramos e almocamos
debuixo de ulna nuvent de po, devido a uma grande ventania que
eucontrou a terra seta e levantou poeira do chdo, dura ^tte algumas horas.
0 almoco de hoje foi a tradiciona ! "ucha "coin ton preparado
a base de folha de ab6bora e amendoirn . A "ucha" e o angu brasileiro, mas feito cons farinha ou fuhd de milho bronco.
Quando deixei a Irma e suns ajudantes em casa, id eram quase
dezessete horas. Passei pela igreja e pucle, agora sozin/to, rezar as
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e escutaro que Cristo tinha a inc dizer... Ainda bent que Ele e o Dono
do servigo e sou apenas o instrumento... Entregut'i a Ele o do ^ rtingo,
pedindo, ao ntesmo tempo, a protecdo para zmw nova semana.
E ^n casa, comecei a escrever algunta coisa para voces, experimentando o duce amargo da nostalgia... As dezenove e trinta, cum
Irindo Freitas, tontei a sopa, enquanto ouvtanros o noticiario da
Radio Maputo, e, as vinte horas, a BBC, em lingua portuguesa, para
a Africa. Naturalmente, so se Pala de politica e guerra...
A guerrillia, por aqui, continua Jazendo vitintas diariantente,
embora a cidade de Chokwe tenha estado ntais sossegada, apcis con
ataque do dia 15 de setembro, em que morreranr cerca de trinta pessoas. Unia hula foi destinada a stint, a urn padre e a tun vizinho,
enquanto conversavarnos a porta de casa, no inicio de tiroteio ao
lunge. Mas Deus e que sake qua! a nossa hor-a... Ent todo caso, o "zunrbido"do projetil ainda esta em nteus ouvidos e e tort aviso para ndo
me expor, quando hoover algunta con fusdo, pois, se os guerrilheiros estdo lunge, as oportunistas estdo aqui be ^n perto.
Agradego a Secretaria Provincial as In fonnativos enviados, pois
e para mint alegria muito grande receber noticias da PBCM.
:blest ahraco fraterno, na confianca e certeza de seas preces.
Servo em Cristo e irmao ern Sdo Vicente,

Sebastiao Mendes Gonsalves, C.M.
(lnfornttivo Sdo Vicente, N° 170)

S.A.F. Eastern Province : Hempstead Mission, Catholic Evangelists
bring Church to Community
by Rick Hinshaw
Hempstead - By the time the
month-long mission at Our Lady
of Loretto Church here is completed, said Deacon Jose Roa,
"we'll probably need one or two
more Spanish Masses."
The mission, being conducted
by Vincentian Fathers John
Kennedy and Art Kolinsky, is
reaching out to the Hispanic
population in the community,

through door-to-door evangelization efforts by the missionaries, parish priests, and active
lay members of Our Lady of
Loretto.
The program, which began
Sept. 11 and will conclude on
Oct. 6, also includes weekly
Masses in different locations
throughout the parish, thriceweekly English-speakin1i mis-
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mission class discussions and
Masses for students at Our Lady
of Loretto school and CCD programs. The final week, Oct. 2-6,
will feature the traditional evening mission services at the
church.
"We were asked by our order
to create a new kind of mission,"
Father Kolinskv told The Long
Island Catholic during an interview at Our Lady of Loretto's
rectory. So four years ago they
developed the concept of a
month-long "pre-mission" and
mission, followed by "postmission" work to be carried on
by the parish after they have
left. Their program, said Father
Kennedy, is one of "bilingual
evangelization. There is more
concentration on Spanish, but
we'll also do an English mission" when, as in Our Lady of
Loretto, "the pastor requests it."
The two priests, who began
their present endeavor after
nears of missionary work in
Panama, have conducted their
mission in Florida, California,
Texas, Michigan, and Pennsylvania. While this is their first visit
to Our Lady of Loretto, they
have held the mission at St.
Anne's in Brentwood, St. Hugh
of Lincoln in Huntington Station, and twice at St. Brigid's in
Westbury, and during the next
Year they will bring it to St.
Luke's in Brentwood and St.
Francis de Sales in Patchogue.
Father Kennedy, who is from
Albany, N.Y., has spent 30 of his
40 years in the priesthood as a
missionarv in Panama, while

Father Kolinskv, a Brooklyn native who was ordained 18 years
ago, spent ten years in Panama,
and four years ministering to
migrant workers in Mexico and
Texas. They return to Panama
each year during the "dry season," (January through March)
to continue their missionary
work there.
Evangelization
The central focus of the "premission" is door-to-door evangelization, which is necessary.
Father Kolinsky explained, to
make newly arrived Hispanic
residents aware that there is a
Catholic Church in the cornrnunity which can serve their needs,
and which provides Spanishspeaking priests and Spanish
Masses. Many Hispanic immigrants join other denominations, he said, "because they
evangelize, and we don't."
Our Lady of Loretto has been
divided into nine geographic
sections for the mission, the
priests explained, and each of
the three teams of volunteer
missionaries from the parish
(accompanied by Father- Kennedy, Father Kolinskv or a parish
priest) works in a section each
week, so that all nine will he coycred in the three week prernission period.
TLIC accompanied Father
Kolinskv and a team of five lay
missionaries to a Hempstead
apartment complex on the evening of Sept. 20.
Dividing into two teams to
cover both sides of each hallway
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on doors, inquired whether the
residents were Catholic, and if
so, parish missionaries Lucia
Romero or Maria Diaz told them
about the mission, giving them
brochures with details of mission events. Maria Valos or
Liliana Galvez would take their
names so that Our Lady of
Loretto could keep in touch with
them. Arid if they gave permission (which on this night virtually everyone did), nine-year-old
parish missionary Andrea Galvez placed a sticker on their
door, announcing that they had
been visited by the missionaries.
Father Kolinsky concluded each
visit with a prayer and a blessing of the home.
Often, residents invited the
missionaries in to sit and talk,
and TLIC witnessed several dramatic examples of the needs
which the pre-mission evangelization is serving. One family,
having been been in Hempstead
for three years since coming to
America, was unaware that
there was a Church in the area
serving the Spanish community.
Following the missionaaries'
visit, they planned to join Our
Lady of Loretto, and see that
their children, who had all been
baptized, receive First Communion.
Two young men, after the missioners had left their apartment,
caught up with Father Kolinsky,
telling him that they had been
seminarians in El Salvador, and
expressing their desire to become active parishioners at Our
Lady of Loretto. One of them,

who plays the guitar, was enthusiastically recruited on the
spot by Lucia Romero to join the
Church's Spanish folk group.
In another instance, a woman
from Central America showed
the missioners papers that she
had, applying for legal residence
in the United States. She didn't
know how to proceed, so the
missioners put her in touch with
a Sister at Our Ladv of Loretto
who could help her.
One young man joined the
evangelists after they had visited his hone, identifying for
them which apartments were
occupied by Hispanic Catholics
whom they might visit.
Outdoor Masses
A second feature of the premission, which the evangelists
make known to the families they
visit, is a weekly Friday night
Mass within each of the three
community sections visited during that particular week. Where
possible, the missionary priests
told TLIC, the Masses are held
outdoors, either at the homes of
families who volunteer their
Yards, or in public parking lots,
parks, or wherever space is
available.
This is a "participating Mass,"
explained Father Kolinsky, at
which the priest asks questions
of the congregation during the
homily. Following the Mass, the
two priests explained, the people break up into little discussion groups, then come together
for a "plenary session'' to conclude their- discussion of faith,
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meetings ", during the program's final week, said Father
Kennedy.
The five- day Spanish mission
in the Church will be held each
night at 8 p.m., beginning Oct. 2.
This is "more like the traditional mission ," said Father Kennedy, in that it is used to "instruct
on the basics of the faith." A
Mass is celebrated on the opening night, he said, with other
nights devoted to stations of the
cross, or Penance , or perhaps a
procession . " We always do a
procession ," Father Kolinsky
added, " because it is so reminiscent to Hispanic Catholics of
their homelands."
Services in English provided
by the mission include a Mass
and Reflection hour on Tuesdays and Fridays at noon, as
well as at the 5 p.m. Saturday
Mass, for the duration of the
month-long program . During
the service last Saturday, Father
Kolinskv told worshipers of
"the enthusiasm of the workers',
and the enthusiastic reaction of
residents, during the door-todoor mission work. "Our
Church is alive , it is dynamic,"
he said , and it is being made
more so by evangelization. "If
the apostles had not gone out
and evangelized," he said, "we
would not have the Church we
have today."
Program for Children
The mission's program for
school and CCD children, Our

Lady of Loretto pastor Father
James Bogert told TLIC by telephone, has included visits to all
the classes, letters home to their
parents about the mission, and
planned Masses for each grade.
In addition, he said, the missionary priests are also spending afternoons celebrating Mass at
area nursing homes, or in the
houses of homebound residents
of the community.
"We're trying to touch every
segment of the parish community," said Father Bogert, who met
Fathers Kennedy and Kolinsky
over three years ago, when they
gave a mission at St. Brigid's,
where he was then an associate
pastor. He invited them to Our
Lady of Loretto, he said, because "it became clear that the
parish would benefit from such
a mission."
And the parish is benefiting,
mission participants contacted
by TLIC agreed. "People are
very happy when we visit them,"
said volunteer missionary Tomas Martos. "They never before
had a priest come to their
home." Mr. Martos, Deacon Roa
and Lucia Romero all expressed
enthusiasm for what will be
their post-mission work, keeping in contact with the new
members of the parish whom
they have identified through
their evangelization.
Tina Stranezzi, who has attended the English-speaking
mission services, said that
Fathers Kennedy and Kolinskv
are "excellent speakers," and
she has "enjoyed their homilies
very much." Fellow parishioner
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"a great Source of solace," and that "obviously, the seeds of the
"a great form of spiritual up- mission are falling on fertile
lilt." A recent increase in those ground."
(The Long Island Catholic, September 27, 1989)

S.A.F. Eastern Province : Farewell

As I leave the Vincentian Migrant Mission and begin my new
ministry in Brooklyn, I am called to reflect on these past eight years.
It is difficult to express all that this ministry has been. It is both
multifaceted and very personal.
I remember my first few months in Keeler, Michigan. Art
Kolinsky and the other members of the team were good mentors.
Much of our prayer focussed on the Incarnation . By reflecting that
our Lord emptied himself to become like us in all things but sin,
we felt called to empty ourselves and, thus, to open ourselves to
the reality of the people we were sent to serve.
It meant many things. Not only did I have to learn how to speak
Spanish, but also how to enjoy eating Mexican food - Jalapeno
peppers and all! (It took a full year to learn that!). The migrant reality is one of mobility, and we took on that reality . Becoming mobile ourselves, we travelled with the people to Texas, Mexico, and
Florida. Just as they followed the harvest of crops, we followed the
"harvest of souls".
Ministry to the people in their villages in Mexico was an opportunity to learn about Mexican customs first hand. Accompanying the children in the posadas, watching the pastorales, and
celebrating weddings, baptisms, first communions, funerals, and
fiestas were all enriching experiences.
The Vincentian virtue of Simplicity served us well. When the
people saw that we would visit their homes, minister to them in
their villages, respect their culture, eat at their tables and not expect special treatment, they began to say, "You are OUR priest our migrant priest." People who were always on the Hove began
to feel the Church cared for them. They began to identify with the
Church through its migrant ministers. And in the process, we
learned how to let ourselves be evangelized by the poor.
What was learned in Mexico was put to good use in Michigan.
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who were in the area for only a few months.
The Sunday evening Mass at St. Gabriel's, about thirty-five
miles southwest of our residence, is a good example. Visits to the
labor camps over a period of years began to draw a large crowd
to the Mass, but only when the people were challenged to take
ownership of the Mass and encouraged to do things as they did in
Mexico was the congregation transformed into a Christian assembly. Within a year a choir formed itself; ushers, lectors, altar set7,ers, and Ministers of the Eucharist all stepped forward. Even a
youth group began to form. The community became so vibrant that
this summer Constantino Hernandez said, "1 live in Houston for
eight months each year, and 1 go to Mass each Sunday while I am
there, but THIS is my Church. I belong here."
This is St. Vincent's charism in action: to help form Church
for the country people who would be otherwise abandoned.
Advocacy work was another important facet of the Migrant Mission. In past issues of this newsletter, articles have appeared about
the grape boycott (which is still in effect) and about the Eastern
Province's support of the legislation program for undocumented
farmworkers in the Diocese of Kalamazoo.
On the State level, another very important opportunity to effect change was made possible by an invitation to serve on the
Department of Health's Agricultural Labor Camp Advisory Committee, and its ad hoc committee to revise labor camp regulations.
Both grower and farmworker interests were represented on the
committee. The lines were drawn and the tension was palpable. Improvements in migrant housing were needed, but if the requited
changes were too costly, growers would close up the housing and
the people's situation would worsen.
Despite differences, the committee members managed to
compromise. Four years of meetings, studies, and public hearings
have brought the proposed changes to the State Legislature for
approval. The changes mandated a higher standard for electrical
wiring, running water to be brought to each cabin, improved shower
facilities in the camps, more space for families, and stricter
regulations regarding pesticides near the camps, among other
changes.
While the costs to effect such changes will he great, timely lobbying of State Legislators has resulted in approval of loans and
grants to growers who will improve old housing or build new. Because of impending legislation and because of the loans and grants,
a change has begun over the past three years. Noticeable improvements have been observed in many camps. In that same three year
period, the number of camps in the diocese has increased iron 258
to 286.
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The migrant ministry has been a rich and exciting experience
for me; I hope to share more about it in the future.
Steve GROZIO, C.M.
(Justice & Peace, N 2'1989)

Toulouse : Annee Perbovre
Au rnatirt du 11 septentbre 1840urrivait a bride abattue an port
de Hankou stir la rive nord du Yang Tse, en face de On Tchang Fort
la capitale provinciale, on courrier imperial. Un passeur qui l'attendait lui fit traverser en hate les 2 Km de largeur du fleuve. Sitot
debarque, it passa an pied tie la grande tour de la "Pagode de la grue
jaune" et se dirigea vers le palais du gouverneur an bord du lac.
A I'arrivee des messages de Pekin le gouverneur, routes a f faires
cessantes, en prit connaissance. II s"agissait entre autres de la confirrrtation par I'empereur lui-rneme de la condamnation a mor-t prononcee deux mois plus tot par ce nteote gouverneur apres quelques
acces de rage furieuse it l'encontre de Tong Wen Siao, ce missionnaire europeen Jean-Gabriel Perbovre dorm le proces et les supplices devant diverses instances avail dure pres de 9 mois.
Sitot cette confirmation reque, des ordres du gouverneurenvoverent on peloton de soldats extraire de leur prison Jean-Gabriel et
quelques autres condarnnes a mort, pour les conduire hors de la ville
an lieu des executions. Chacttn portait one perche avec un ecriteau
mentionnant le motif de sa condamnation. Ce/ui de Jean-Gabriel portait ces mots: "Propagateur dune secte impie".
Arrives stir les lieux, et devant one foule de badauds, les ntalfaiteur-s menes au supplice avec Jean-Gabriel, furent promptement
decapites d'un grand coup de sabre. Sans s'ernouvoir, le missionnaire sagenouilla et se mit a prier, a I'admiration de tons les assistants. Les soldats le laisserent faire, puis ils l'attacherent an poteau
d'execution en ltci repliant en arriere bras et jambes. Trois torsions
dune corde autour du cou l'etranglcrent. Son visage denurura serein
et cornme souriant, faisant l'etonnerttent de toes. Une grande croix
lurrtineuse apparut Bans le ciel, visible de tres lout, jusqu'6 Pekin
aux dire des temoins.
Ainsi fut consommee la passion d'un martyr qui avail suivi pas
a pas le chernin de la Croix.
J'ai constate au cours de fete dernier le ravonnement du cultu
du Bx Pc rbovre daps diverses provinces oti, rneme des maisons portent son nom: Province de Rio, du Bresil, de Colornbie, d'Equateur,
du Chili et d'Argentine.

- 68 Je viens de recevoir de Porto Rico un petit recueil de poentcs
en son honneur.
Je souliaite que sa Province d'origine, la noire, tie soit pas en
reste et que purrs ntarquions cette annee de 150eme anniversaire do
sa ;Wort: en priant avec plus de ferveur pour les vocations: pour It,
Senrinaire Interne (il en a ete directeur). el pour les missions lointaines, plus particulierement la Chine.
Andre SYLVESTRE, C.M.

Toulouse : Lettres de Saint Vincent

Les journaux du Languedoc ont fait quelque bruit autour de
la vente d'un lot de 34 lettres de St. Vincent. Cc sont des lettres
deja connues et publiees dans Coste, elles concernent la maison de
Marseille, ses activitcs, ses relations avec Ies consulats d'Alger ct
de Tunis pour l'aide aux galcricns et aux enclaves. Elles sont adressees presque touter au prydycesseur de M. Blanchandin a M. Firmin Get superieur de la maison de Marseille. Elles appartenaient
a une famille marseillaise dont les descendants ont vault ley nmettre en vente. Its ont eu recours a un expert de Ninies qui a fait alors
de savantes recherches sur le sujet: it a etc ebranle en docouvrant
la richesse spirituelle et humaine de Saint Vincent.
De telles ventes d'un lot entier de lettres de St. Vincent constituent un evenement rare. Sous pretexte que cela se passait dans
la Province et concernait surtout la maison de Marseille, fallait-il
acheter tout Ic lot? C'est que le prix de vente total a depasse asset
largement les 500.000 Fr lourds. St. Vincent, j'en Buis stir, rirait
Bien de voir qu'on se dispute si cher ses scrits. Les archives de la
Maison Mere qui sont un des tresors du patrimoine commun de
la Compagnie ont regroups un lot important de lettres de St. Vincent . Fen ai apporte moi-memo une a cc depot it y a 25 ans. II en
existe aussi tin autre lot a la maison Lie Turin.
Nous nous sonunes done concertos avec I'Econome provincial
pour en acheter 4 afro qu'elles demeurent clans le patrimoine de
la Province. Dc plus nous avons pu obtrnir de faire photographier
la totality des 34 lettres. Cc sont Lies photos d'excellente qualite qui
rendent a la perfection taus les details de ('original. Tout Ic reste
du lot a cis achete par un collect ionneur suisse "qui n'a pas (lit son
nom et qu'on 11'a pas revu".
(Toulouse Animation , .+Y° 81,
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ESPIRI T UALIDADE

SAO VICENTE DE PAULO : sua opcao preferencial
pelo pobre e sua solicitude pelo Sacerdote
(palestta proferida ?to 13° Cur-so de Rspiritualidade Sacerdotal, no Centro
(it' Fstudos do Suntare, Rio, 13.10.1989)

Neste roteiro sao explanados apenas os fundamentos da
Vocacao Vicentina. Durante a exposicao do mesmo, enquanto possivel, serao ressaltadas palavras e awes de S. Vicente, de preferencia compendiadas em "El Camino de San Vicente Es Nuestro
Camino", Miguel Perez Flores-Antonino Orcajo, Editorial Ceme,
Salamanca, 1985. 'vas citacoes, El Camino.
Vicente de Paulo, "O Grande Santo do Grande Seculo", 6
homem admiravel e santo respeitavel: e "homo Dei" (I Tim. 6, 11).
1-lomem, cristao, sacerdote rnodelar. Corn peculiar carisma de
dedicacao ao Pobre e solicitude pelo Sacerdote , mediante suas virtudes caracteristicas de simplicidade, hurnildade, mansidao,
mortificacao e zelo missionario.
* Vicente nasceu aos 24.04.1581, na aldeia de Pouy, em Dax,
Franca. Ordenou-se sacerdote a 23.09.1600, em Chateau L'Eveque,
pet-to de Periguex. Exerceu seu prirneiro ministerio sacerdotal em
Paris. Tornou-se capelao da Familia Gondi. Dedicou-se, de corpo
e alma, a evangelizacao dos Pobres e a formacao do Clero, cony
domicilio em Paris. Faleceu aos 27.09.1660. Beatificado em
13.08.1729 e canonizado cm 16.06.1737, foi declarado, por Leao XIII,
Pan -ono especial de todas as Obras de Caridade existentes no rnundo
catolico, c que dole derivarn (cf. El Camino, "A Congregacao da
Missao, dom de Deus a Igreja", pp. 45-47).
Numa visao global, vejamos:
- o ideal vicentino, voltado para o Pobre e o Sacerdote;
2 - a manifestacao da vivencia vicentina.
I - 0 IDEAL VICENTINO - o POBRE e o SACERDOTE : "sequi
Christrnn evangelizantem pauperibus - seguir a Cristo evangelizador dos Pobres", Constituicoes da CM, 1. (cf. El Camino, "Seguidores de Cristo Evangelizador dos Pobres", pp. 49-51).
* Este ideal vicentino compreende:
I - revestir-sc de Cristo;
2 - evangelizar os Pobres;
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formador dos Apostolos; e, para isso,
4 - viver as cinco virtudes de simplicidade, hurnildade,
mansidao, mortificacao e zelo apostolico.
* E evidente que, para o "Apostolado da Caridade", estas cinco
virtudes sao expressao viva de um grande amor a Deus e ao
proximo.
1.1 - "Revestir-se, coin todas as forcas, do espirito do proprio
Cristo - totis viribus spiritum ipsius Christi induere", CC. 1, 1°
(cf. El Camino, "Revestidos do Espirito de Cristo", pp. 55-57).
* Importa, aqui, ressaltar que, para os clcrigos, assinalados
coin o carater indelevel da Ordem, o "revestir-se do espirito do proprio Cristo" os aperfeicoa, como sous ministros sagrados, a fim de
agirem autenticamente "in persona Christi Capitis", Direito Canonico, can. 1008. "Espirito do proprio Cristo", expresso, no Direito
Canonico, como "maturidade hurnana", "espirito do Evangelho",
11 prof'unda intimidade corn Cristo", can. 244; "cultivo das virtudes
mail consideradas no convivio humano, harmonizando adequadamentc os valores hurnanos coin os valores sobrenaturais", can.
245§ 1.
* Pensar, sentir, qucrer, agir como o proprio Cristo, a exemplo do Apostolo: "Nada quis saber entre vos senao Jesus Cristo,
e Jesus Cristo crucificado (I Cor. 2,2, segunda leitura na solenidade
de Sao Vicente de Paulo).
* Por isso, a imagem autentica de Vicente de Paulo, na Basilica de Sao Pedro, o represents como missionario que empunha
Jesus crucificado.
* Em meio a crise de fe, que invadiu a epoca de Sao Vicente
e que hoje nos angustia, o santo pode ser enfocado conic) o "horno
Dei", homem repleto da fe crista mais autentica. Fe crista, acima
de toda e qualquer ideologia. "Revestido do espirito do proprio
Cristo", Vicente seria hoje grande propagador do Vaticano 11 e de
seu "complemento", o Codigo de Direito Canonico.
1.2 - "Evangelizar os Pohres, principalmente, porcm, os mais
abandonados - pauperibus, praecipue vero magis derelictis, evan
gclizandis incumbent", CC. I, 2° (cf. El Camino, "Os Pobres sao
Evangelizados", pp. 61-62).
* Corn a mesma fe profunda, na mesma linha do Evangelho,
Vicente nos ensina a descobrir no verso da medalha a imagem viva
de Deus, a figura do proprio Jesus sofredor, no Pobre: "Em ver-
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a mini o fizestes" (Mat. 25, 40).
* Corn sua fe penetrante, Vicente contempla, no Pobre, o "Scnhor" a quern importa scrvir corn today as forgas, de corpo e alma,
nao apenas corn palavras, mas de verdade, corn obras e awes, "corn
0 soar da propria fronte e corn a forca dos proprios bravos": "Filhinhos, nao amernos so de boca nern de lingua, senao corn atos e
de verclade" (I Jo. 3,18).
* "Evangelizare pauperibus misit me" (Luc. 4, 18). Este lema
dc Cristo e o rnesino da Congrega4ao da Missao: participar do proprio espirito de Cristo c torna-lo "a Regr a da Missao - Jesus Christus est Missionis Regula". Eis "o centro da vida e da acao da
Congrega(:ao da Missao - cius vitae ct actuositatis centrurn", CC.
5 (cf. El Carnino, "Jesus Cristo Regra da Missao", pp. 106-109).
* E preciso participar plenamente e levar todos a participarern mail plenamente do proprio espirito de Jesus Cristo, evangelizador dos Pobres - "ad plenius participandurn in pauperum evangelizatione", CC. 1, 3°.
* Para a promo45o dos Pobres, no campo da justi4a social e
assistencia social, Vicente de Paulo fundou a Companhia das Filhas da Caridade e a Associa4ao das Damas cla Caridade. A Confcrencia Vicentina, fruto do espirito vicentino, atraves de Frederico
Ozanam, atua igualmente nesse setor, vivendo admiravelmente o
Direito Canonico (can. 222 § 2).
* Atraves dessas Obras vicentinas, sobretudo, continua hoje
presentc e atuantc, no mundo intciro, o espirito de Sao Vicente de
Paulo.
Assirn, pode Joao Paulo II afirmar que Vicente de Paulo continua no mundo agindo come "Mensageiro da Misericbrdia c da Ternura dc Deus".
1.3 - Prornover a Forrna4ao do Clero: Seguir Jesus Cristo formador dos Apostolos, primeiros sacerdotes do Novo Testamento
- "clericos et laicos in ipsorum formatione adiuvant et cos adducunt ad plenius participandurn in pauperurn evangelizatione", CC.
1, 3° (cf. El Camino, "Nada ha melhor do que Urn Sacerdote",
pp. 64-66).
* Vivcndo o "espirito do proprio Jesus Cristo", que, enquanto
evangelizava os Pobres, ao mesmo tempo, formava os Apostolos,
para continuaram sua Missao, Sao Vicente e sua Congrega45o,
''tendo diante dos olhos o Evangelho e os sinais dos tempos, e atendendo sempre aos pedidos mais urgentes da Igreja, abrem novos
caminhos c cmpregam novos mcios adaptados as cricunstancias
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pos", pp. 73-75).
* Deste modo, Vicente cle Paulo se reveste plenamente do espirito renovador do pr6prio Jesus Cristo.
Para curnprir sua rnissao, a Congr-egagao recebeu de Vicente
Lie Paulo marca registrada da major renovadoo na Igreja, de seu
tempo. Ela nao sera urn Instituto Rcligioso de Vida Consagrada,
mas urea "Societal Clericalis Vitae Apostolicae", CC. 3 § 1.
* Tanto os Missionarios corno as Filhas da Caridade tornamse a major novidade na Igreja. Inaugurarn a era das "Sociedades
de Vida Apost6lica", atc entao desconhecidas na Igreja. "Sine votis
religiosis", can. 731 § 1. Sem a "profissao Lie votos pr blicos", can.
607 § 2, sua doacao total a Deus se realiza mediante votos privados, embora privilegiados, Lie Pobreza, Castidade, Obediencia e
Estabilidade.
* Para os Missionarios, sua Comunidade de Vida Fraterna e
corno a de "Padres Seculares vivendo em Comunidade". Eles nao
sao monges, nem rcligiosos enclausurados, nem conventuais. "Exercem scu apostolado em intima cooperacao corn os Bispos e cone
o Clero Diocesano, razao pela qual Sao Vicente assegura repetidamente que a Congregacao da iMissao e secular, embora gone de autonomia pr6pria, tanto pela lei universal como pela isen4ao concedida", CC. 3 § 2 (cf. El Camino, "Da Religiao de Sao Pedro",
pp. 91-93).
* Enquanto os religiosos de vida consagrada, mediante a forma
juridica da profissao de votos publicos, vivem .1 afastados do mundo,
de acordo corn sua pr6pria jndole e finalidade", can. 607 §§ 2 e 3,
os Missionarios Vicentinos, de vida apost6lica, estao voltados para
o mundo inteiro, para o "Ide c pregai o Evangelho a toda eriatura",
para a Evangelizacao de todas as gentes, "sine votis religiosis", apenas corn votos privados.
* Igualmente, cm sua Sociedade de Vida Apost6lica, as Filhas
da Caridade, no mesmo espirito de renovadao c abertura, conforme
Sao Vicente, devern ter "por mosteiro, as casas dos doentcs; por
cela, urn quarto de aluguel; por claustro, as runs da cidade; por
grade, o terror de Deus; por veu, a santa modestia; sera qualquer
outra profissao religiose para garantir a pr6pria vocacao; mas, pela
oferenda de tudo a Deus, devem possuir tanta oil mais virtude como
se fossem professas Lie uma ordem religiosa", Companhia das FiIhas da Caridade de Sao Vicente de Paulo, Servas dos Pobres,
Constituic6es 1.9 (cf. Padre Audalio Neves, "0 Povo de Deus",
Edicoes Loyola, SP, 1987, pp. 173-186).
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Sao Vicente de Paulo, a Congrega4ao da Missao e it Companhia das
Filhas da Cariclade, as Damas da Caridade e as Conferencias Vicentinas devem exprimir seu espirito peculiar e seu amor a Deus e ao
proximo, atraves das cinco virtudes de simplicidade, humildade,
mansidao, nrortificacao e zelo.
* Para Sao Vicente, estas cinco virtudes, frutos de unn grande
arnor, sao corno quc "as faculdades da alma de toda a Congregagdo
cla Missao, de tal modo que todos e calla urn de seus membros sejam
pot, elas animados", CC. 7.
* A simplicidade leva ao Pai. A hurnildade conquista a gra4a
de Deus. A mansidao cativa o proximo. A rnortificacao alcanca o
autodominio. 0 zelo missionario cria a disponibilidade para o culto
divino e para o servi4.o do Povo de Deus.
Conlorme Sao Vicente, sao estas as cinco virtudes que lapidarn
o precioso diainante que e o homem cristao, aspirants a ser representante de Deus, a fim de agir "in persona Christi capitis", can.
1008. Cinco virtudes nit linha das bem-aventurancas c das virtudes exigidas pelo Apostolo Paulo de setts discipulos, os ministros
de Deus Timoteo e Tito.
* "Como dispenseiro de Deus, deve cada urn ser irrepreensivel; nao arrogante, nem colerico, nein violento, new dado ao vinho,
nem avido de lucros desonestos; ao contrario, hospitaleiro, amigo
do bem, ponderado, junto, canto, senhor de si, firmemente apegado
a palavra autentica, conforms o ensinamento recebido..." ('Tito,
1,7-9).
* "Como homem do Deus, deve viver a justi4a, a piedade, a fe,
o amor, a perseveran4a, a docura, cornbatendo o born combate da
fe" (1 Tim. 6, 11-12).
2.1 SI\IPLICIDADE
* "Set- simples como as pombas e prudentes como as serpentes", RC. II, 5 (cf. El Camino, "Simples corno as Pombas e Prudentes como as Serpentes", pp. 121-123).
* Nada da hipocrisia dos escribas e fariseus (Mat. 5, 20; 7, 5;
14, 7-9 etc.). Sinceridade, rctidao, autenticidade. Equilibrio, born
senso.
* Simplicidade no pensar , no falar, no agir. Na pregacao. No
trato corn os outros . Simplicidade corno a da Crianga : " Quern nao
acolher o Reino de Deus con-to uma Crian4a , nele nao entrara"
(Mc. 10, 15).
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ponderados".
2.2 - III \IILDADE
* Confornie Vicente de Paulo , e "a virtude do Filho de Deus
encarnado " quc "se huntilha, fazendo -se humilde ati' a morte, c
morte de Cruz " ( Fil. 2, 8). (cf. El Camino , " llumildes de Cora4ao",
pp. 124-127).
* E a virtude da Intaculada Virgem Mac do Deus : " Deus olhot.t
para a humildade de sua serva" ( Luc. 1, 48).
E a virtude de todos os santos, de todos os cristaos autenticos, porque " Deus dispersa os soherhos e eleva os humildes" ( Luc. 1,
51-52). "Deus resiste aos soberbos , ao passo que aos humildes da
sua grata " ( I Pd. 5, 5).
* A humildade e virtude profundamentc humana, que faz o
homcm sentir-sc criatura dependente do Criador . E virtude peculiarmente evangelica , imprescindivel para abrir o coracao cristao
it constante conversao . Ahertos para Deus e para o proximo, sao
humildes os que tern "coracao de pobre" (Mat. 5, 3 ), os que crcem
na universalidade da salvacao e santificacao.
* A humildade impede que o ministro de Deus seja " arrogante"
(Tito, 1, 7).
2.3 - MANSIDAO
* "Aprcndei de mint, quc sou manso e humilde de coral tu
''
(Mat. 11, 29).
* Mansidao e a virtude quc "rcconcilia os coracucs, a I int de
se convcrterem ao Senhor" RC. II, 6 (cf. EI Camino, "Os Mansos
Possuirao a Terra", pp. 128-130).
E a virtude que impede o ministro do Deus dc ser "colerico"
e "violento", inclinando-se it ''do4.ura" (Tito, 1, 7; 1 Tim. 6, 1 I ).
2.4 - MORTIFICAcAO
* "Se alguem quer ser meu discipulo, renuncie-sea si mesnio,
tome sua cruz dc cads dia c entao me sign" (Luc. 9. 23; RC. 11, 8).
* Sent it cruz da mortificat; to, e impossivel seguir it Cristo crucilicado: "Nao me aconteca gloriar-me senao na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo" (Gal. 6, 14). Mortificados sao os "sofridos, perscguidos, ultrajados por causa da justica" ( Mat. 5 , 10-12). (cf. El
Camino, "Mortificados no Corpo e no Espirito ", pp. 131-133).
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"dado ao vinho" nern "avido de lucros desonestos", mas "senhor
de si" (Tito, I, 7-9).
2.5 - ZELO
* 0 zelo e disponibilidade Para o servico de Deus e, por seu
amor, para o servico do Pow de Deus: "Ide ao mundo inteiro c pregai o Evangelho a toda criatura" (Mac. 16, 15). (cf. El Camino,
"Impulsionados pelo Zelo Missionario", pp. 134-136).
* Zelo e o que "sacia a tome e sede de justi4a" (Mat. 5, 10), no
pastoreio do Povo de Deus.
* Zelo rnissionario e "combater o born combate da fie" (I Tim.
6, 12). E scr "amigo do bem, junto, santo; firmemente apegado a
palavra autentica, conforme o ensinamento recebido" (Tito, 1, 8-9).

3. - CONCLUSAO - Vicente de Paulo e "HOMEM DE DEUS":
* iniitador do Cristo na Evangelizacao dos Pobres e na
Fornla ao do Clero;
* repleto de espirito do proprio Cristo;
* peculiarmente, de sua simplicidade, humildade, mansidao,
mortilicacao e zelo. (cf. El Camino, "Voca4ao", pp. 43-142).
Padre Audalio Neves, C.M.
(Informative Sdo Vicente, No 169)
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S T UDIA

VICENTE DE PAUL: MOTIVOS
DE UNA MISION

Nuevos horizontes
Vicente de Paul, a sus treinta
v sietc anos, era otro Vicente. Su
conversicin habia convulsionado
su futuro. Ya no piensa en si. No
picnsa en conseguir medios
seguros de Vida, beneficios eclesiasticos o un honorable retiro.
No es el Sacerdote triste, desocupado, que llego a Pat-is "para
recuperar la ocasion de ascenso
de que me han privado mis
desastres ". El fracaso, la frustraci6n, la mentira de la grandcza humana, cl hastio, la
calumnia..., le han encaminado
a nuevas experiencias. Ovo la
Ilamada do Dios v sale de todo,
corno Abrahan, hacia la tierra
que Dios le mostrara. Las experiencias de Folleville v Chatillon
Ic han transformado. Ha encontrado al Dios vivo de Jesucristo
en el pobre. Ahora reunifica
toda su vida en torso a esta
obsesion: SEGUIR A JESUCRISTO REDENTOR DE LOS
POBRES. Dire en su vejcz: "Los
pobres me han evangelizado".
F.I senor Vicente ernpez6 sus
trabajos ministeriales en la
perspectiva linritadaque las irrstituciones eclesasticas tcnian
despues de Carlomagno. Pero
los siglos XVI v XVII asisten
asombrados a los viajes de los

navegantes que descubren nuevas tierras, nuevos campos de
evangelization. Poco a poco, el
senor Vicente ire tomando conciencia de las dimensiones del
mundo v de las exigencies de la
MISION. No tends problemas
para integrar en la primera
mision campcsina v en las
dcmas obras la mision "ad gentes". No queria misioneros
atrincherados en una actividad.
La indiferencia, la disponibilidad, es una de sus grandes obsesiones (XI, 280, 362). ;Demasiadas obras%;.Muv ambicioso? No
piensa asi el senor Vicente. Se Ic
encienden los Ojos al oir esto.
Seria flojera, serian misioneros
ilojos, cobardes, los que dijeran
tal cosa. Scrian "cspiritus libertinos, comodones que viven en
su pequeno circulo lo mismo
que los caracoles en su concha"
(XI, 395). Intentare, en lo posible, que sea el senor Vicente el
que habit.

Nace la Sagrada Congregation
de Propaganda Fide
Despues de los grandes descubrimientos del siglo XV, el Papa
habia encornendado a Portugal
(1452) v a Espana (1493) la evangelizaeion de los paises descu-
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biertos. En estos dos Estados se
crcaron los Patronatos regios.
Los superiores religiosos escogian los misioncros, los gobernantes daban la licencia, no obstante el Papa, v pagaban del erario publico o real los gastos de
evangelization. Fueron elicaces
en su momento.
Con el paso del tiempo, Roma
vio que los Patronatos era atarsc
las manor v una trampa peligrosa. Los Patronatos ten/an
serios inconrerrientes: falta de
coordination, ingerencia del
Estado, dcsavencncias clc las
ordenes religiosas... A cllo se
junto el declinar politicoreligioso de Espana Y Portugal
v el surgir de otras potencias,
sobre todo Francia.
De ese comencimiento surgiti
la creacion por el Papa de la
Sagrada Cotigr-egaciou de Propaganda Fide el 22 de junio do
1622. El senor Vicente tenia cuarenta v un anos. Esta creacion
influvo decisivamente en lit
mision extranjera del senor
Vicente. Tres anos mas tarde
Iundo el la Congregacion de Ia
Mision (1625). A ]as or'dencs del
Papa v con potestad suprerna
dclcgada por el, esta Congregacion romana debia dirigir todo
el movimicnto inisioncro. Floe
se (lama Sagrada Congregacion
para la Evangelization de los
Pueblos.
Sus compeiencias eran, en Ur
otras: urgir el problerna rnisional, preparar misioneros, fundar seminarios, proveer informacion, insistir en el caracler
religiose del movimiento nlisional, crcar conciencla misioltcl'a

El senor Vicente y la Sagrada
Congregacion de Propaganda
Fide

Al pedir la aprobacion pontificia de la C'orrgregacicirt de la
Mision en 1628 to hizo con carta
del Rev al Papa Urbano VIII v del
nuncio en Paris it la Sagrada Congregacion de Propaganda Fide,
que era la competente en cste
asunto. 1'a en 1631 habia man-

dado at P . Coudrav a Roma para
estos contactor . Fur dcnegada lit
petition . Hizo on segunda petition ese mismo ano con carta del
nuncio cn Paris at prcfccto de
dicha Sagrada Congregacion de
Propaganda . El cardenal Luclovisi era el prcfccto ( 1622-32).
Monsenor Ingoli era el secretario
(1622-49 ). Al tin la paciente

cspera dio fruto con la aprobacion de Ia Congregacion de la
Misicin en 1633 por lit Bula "Salvaloris N'o.stri " del Papa, va no
por un Decreto de la Sagrada
Congregacion do Propaganda

Fide que huhiesc sido mas ordinario. Monsenor Ingoli presto un

buen servicio at senor Vicente en
esto (Costs , XII, 257 ). Entre
1639-42 , » tonserior Ingoli quiso
unir la Corrgregaciorr fundada
,or San Vicente a la Sagrada
Congregacicirr de Propaganda.

Para ello, pidio information at
senor Vicente , que le cscribe
varias veces en 1640 v 1641. En

este Ultimo into se autorizo a la
Congregacion de Ia Mision a
abrir una casa en Roma (XIII,

282).
Las rclacioncs clef senor
Vicente con la Propaganda Iueron continual Hay un largo cpis-

tolario en Coste . El apelativo "de
la Misicin", reconocido por la

Bula de aprobacion de la Congregacion , fue desarrollandose en la
mision extranjera vicenciana en
gran parts por inicialiva de la
Sagrada Congregacion de Propa-

ganda Fide.
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clero autoctono, cuidar de no
trasladar to curopeo sin mas a
otros meridianos... Madrugadora la Iglesia' Monsenor Ingoli
decia : "flay que descartar la
nocion de mision ligada a colonizacion ... Que lean cristianizados conservando su autonomia
cultural".
Al comienzo, Su intension era
tnniversal: paganos, ortodoxos v
protestantes. Esto inlluvo en el
senior Vicente al pro' vectar o
caviar misioneros al norte de
Europa. Para los territorios sin
PaIrunam, la Sagrada Congregaeion de Propaganda Fide tenia
que buscar misioneros en otros
paises catolicos, por ejemplo
para el Medio Oriente, Madagascar. Es el caso de la Francia del
senor Vicente.

Evolucion ,ivmpre
"in cr-escc•udo'

Su inquietud por la mision
''ad gentcs" Ilega las ttltimos
veittte anos de su vida. En estos
ultimos veinte anos, el senor
Vicente se sintio vivamente
espoleado a anadir a sus
muchos trabajos y fundaciones
la mision "ad genres".
La actitud del senor Vicente
pasa de "Ia admiracicin y oracion " (1639) (1, 5) al "gran afecto
y devoci6n " (III, 37). Mas tarde
(1644) dira que " la vocaci6n a
esos lugares le habia impresionado mucho " (I1, 400). Entre
1645-46, v sobre todo en 1648,
euando asume directamente la
nri,ton de Madagascar, la

mision "ad gentes" tienc tin
lugar esencial en su proyecto
misionero. A sus setenta v scis
anos (I657) nos dice: "Yo mismo,
aunquc soy de avanzada edad,
no dejo do tener dentro de mi
esa disposicion y estoy dispuesto a ir, incluso a las Indias,
para ganar alli almas para Dios"
(XI, 281).
Podemos ver los jalones mds
importantes de su descubrirniento de la llamada de Dios a
la mision "ad gentcs" y como va
bcbiendo de su propio pozo.
En 1634, a los nueve anos de
tundada la Congregacion de la
Misi6n, pens6 en Constantinopla
(Turquia) por sugcrencia del
embajador de aquella naci6n al
P. Coudray, su intermediario en
Roma. Se trataba do un joven
maronita que estaba en contacto
con el P. Coudray y manifestaba
interes por la Compania (Costs,
1, 253).
Tenia cincuenta v ocho anos el
senor Vicente (1639) cuando
escribe por printera ve: sabre la
mision extranjera. Lo hace al P.
Lebreton, su intermediario en
Roma. El senor Vicente respeta
a la Sagrada Congregacion de
Propaganda Fide, pero se niega
al envio de misioneros por cl
escaso nurnero del que disponc
a los catorce anos de fundada la
Compania v los compromisos
adquiridos con los obispos de
Francia. Por cl nwmento, le es
imposihle (1, 539, 573). Espera
quc esto no moleste a monsenor
Ingoli (II, 27).
Al ano siguiente, 1640,
monsehor Ingoli Aide concreta»tenle dos misioneros para
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cornuuidad religiosa a ruisiones.
Dcheran ser de Avignon, que
dependia de la Santa Sede. ;Seria esta condicion debido it que
se Ies iba a enviar a un lugar
donde habia patronato real? Se
nienciona Pernambuco (Brasil).
Quiza sea mas probable esto que
no Persia, de la que hablan
varios autores. El serior Vicente
no contesta negativamente esta
vcz, peru presenta dificultades.
Primero trata de buscarlos en
otra comunidad (11, 77). El no
tiene en ninguna de sus dos
comunidades nadie de Avignon
(11, 45). Per establece un principiu claro: S6lo el Papa puede
enviar "ad gentes'', N. todos los
cclesiasticos tienen ohligacion
de uhedecerle. Af Irma cons iadanrcntc: " le he ofrecido a su
Divina Majestad nuestra
Compania para it a donde Su
Santidad ( el Papa ) ordene" (II,
45-46). Matiza, sin embargo, su
of recimiento pidiendo que la
direccion y disciplina de los
misioneros enviados este en
manos del Superior General.
En el periodo 1643-47, la
Sagrada Congregacion de Propaganda pide sacerdotes de la
MisiOn para Persia. Uno do los
misioneros suceder:.i a
nwnsenor Duval, obispo de
Babilonia, dcspues de su dimisicin. El senor Vicente esta cntcrado de to que se t t aina, por
"una Buena religiosa " (Coste, 11,
413-15). El senor Vicente quiere
mavor evidencia de que esa es la
voluntad de Dios. Hace lo que
puede para conseguir otros
sacerdotes. Por una parte, sabe

que alguien ha dicho que "Jos
misioneros que no van a socorrer a las almas infieles que
perecen estan en camino de condenacion " (11, 346); peru en contra esta: 1) la escasez de misioneros; 2) el que hay muchas
razones para dudar que el Senor
quiera sacar obispos del cuerpo
de la Compania; y 3) que ahora
no hay nada que hacer en Babilonia, donde esta prohibido
hablar contra la religion de
Mahoma hajo pena de mucrte
(II, 346). Sus misioneros han
sido ensenados a rcnunciar a
dignidades cclesiasticas. Pero su
conciencia de la urgencia misionera es tal que esta dispuesto a
pasar por encima de todo. Por
otra parte, sake que all) sobra el
boato episcopal, " como en el
caso de Jos obispos armenios
que no aparentan serlo". No
quiere que la Congregacion haga
ruido: " Dios no no necesita el
favor de Jos hombres y la fama
para enviarnos donde quiera".
La llama "nuestra ruin
Compania ". Reconoce quc:
"Nuestro Senor y Jos apostoles
renunciaron e hicieron renunciar a Jos cristianos a toda
pompa ". (Mas tardc (1655) diva:
"Somos nosotros Jos que llevamos la talega al hombro...
pobres espigadores detras de Jos
grandes misioneros " (XI. 190).
El serior Vicente decide desprcnderse de uno dc sus dos
asistentes, el P. Lamberto aux
Couteaux, v Ic cscribe it
monscru^r Ingoli: "Es como si
me arrancaran un ojo o me cortaran un brazo " (III, 147, 165).
Habia que desembolsar 6.000
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no se pudo llevar a cabo sin que
sepamos por que.
Desde 1645 su caridad apostolica sc identifica con su catolicidad. Este ai o llegan los misioneros a Tiiriez para atender a los
esclavos cristianos.
En 1646 envia al P. Soudier a
Sale (Marruecos) para lo mismo,
pcro on P. Recolcto Ic gana la
delantera v el senor Vicente le
ordena se detenga en Marsella
(111, 530-33). Esto le escarrnento
v va no mandara a nadie sin las
correspondicntes facultades. En
este mismo ano, dos misioneros
Ilegaron a Ili-gel para atender a
los cristianos esclavos alli. '1'an1bien Ilegaron a Irlanda, aplastada por las tropas protestantcs.
En esta mision murio en 1651
Tadco Lee a nranos de las tropas, que le cortaron las manos
v los pies en presencia cle su
madre. Es el protomartir de la
Congrcgacion de la Mision.
En 1647 pidc a la Sagrada
Congregacion de Propaganda la
a ut o r izaci6n pa ra dirigir la
Illlsion de las Iles Ara bias v que
tenca a Bien desianar on viceprcfecto: " Como las trey Arabias
no han sido todavia encornendadas a ninguna orden religiosa...
Vicente de Paul, Superior General de la Congregacion de la
Mision , ofrece enviar a estas
regiones a sus sacerdotes"
(Corte, IV, 355, 377). Este ofrecinliento no lleg6 a materializarsc.
En 1651 los misioneros Ilcgan
a Escocia e isla.s Hebridas. En
1652 lc piden envie dos misione-

ros a la Guavana. No se lograra
porque quien lo pile no tiene las
facultades dc la Sagrada Congregacion de Propaganda. Entre
1654-65 hav conversacioncs
para enviar misioneros a Suecia
v Dinamarca. En 1656, la
Sagrada Congregacion de Propaganda pide un misionero para
el Libano. EI senor Vicente
ofrece a Thomas Berthe. No se
pudo realizar.
En 1648 sc decidio una accion
iisionera di recta encargando a
su Compania la inisi(in de Madagascar. Acepta la voluntad de
Dios manifestada por la
Sagrada Congrcgacion de Propaganda Fide a traves del nuncio en Paris. El senor Vicente
manda a los mejores. Llego a
mandar hasta 20 misioneros. El
oceano, el clirna v la fatiga
misionera los dcvoraban. Parecia una aventura loca en todos
los sentidos. El Senor Vicente
nunca Sc rajara. Percy esto seria
terra de otro estudio.

La Iglesia tienc la palabra
La devociorr a la Iglesia, v aids
en particular al Papa, es nota
tipica de la espiritualidacf vicenciana. Un ano antes de moriv, el
senor Vicente decia: "La Iglesia
manda y debemos obedecerla
como a esposa de Jesucristo"
(Coste, XI1, 158). Algunas dc las
razoncs mas concretas para
enviar misioneros "ad gentes"
se las explica a nlonsenor Ingoli
en 1647 asi: " La devocion que
siento al poder que nuestro
Senor ha dado a su Iglesia, y que
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Padre , do enviar ' ad gentes',
junto con la obligacion de obedecerie todos los eclesiasticos v
el pensamiento de Abrahan que
acepto sacrificar a su unico hijo
y que el Padre Eterno nos
entrego a su Hijo muy amado,
todo esto me ha decidido a destinar a este buen misionero para
esta obra " (111, 147).
Su decision se basa en el amor
y devocion a la Iglesia v mas en
particular al Papa, y sobre todo
en la caridad del Padre que es la
Puente de todo envio, de Coda
mision: "Cristo es la manifestacicin del amor de Dios al homUn amor misionero
Dios es arnor. El amor de Dios
es cxpansivo, es desbordamiento,

flujo y reflujo. El amor del Padre
es el orige n de todas las rriisiones.
Today son "rnissio Dei", envio de
Dios. El Padre, por amor, quicre
compartir con nosotros su vida . \r

lelicidad. El Hijo es el primer
enviado, el primer misioncro:
"Tanto arno Dios al mundo que ie
caved su Hijo". "La Iglesia tierre
su origcn en la mision del Ilijo v

del Espiritu Santo conforme al
proposito del Padre" (AG, 2).
Jesus cnvia a la Iglesia como le
envio a el su Padre.
El misionero cumple su mision
porque aura a Cristo v a quienes el
ama. Tiene que actuar como Jesucristo, que, muvido por la caridad
apostcilica, Inc enviado a evangelizar a los pobres (AG 5, 12). Dice cl
Concilio Vat icano II: "Los miembros de la Iglesia son impulsados
a ejercitar esta actividad misional
por la caridad con que aman a
Dios y que quieren comunicar a
todos los hombres " (AG, 7).

La caridad que enseiia } vivo
cl sent.)- Vicente es claramcnte

bre" (Rona, 8, 32). Solo Ic interesa conocer la voluntad de
Dios, que Para el es clara sobre
todo si se manifiesta a Craves de
la Iglesia v tanthien del Rev. Asi
dira a un misionero: " Dejandolo
todo , cuando quiera Su Santidad enviarle ' a capite ad calcem'
a esos paises ira de muy bucn
grado " (II, 214). Y hablando de
la Congregacion de Propaganda:
"Esta Congregacion es la que
tiene el poder de enviar a dichas
misiones " (XI, 297).
Su experiencia de Dios en el
hombre, en particular en el
pobre, su experiencia fundante
de Folleville Y Chatillon que

rnisionera. Er: el carisma vicerrciano, el amor tierre la prinracia:
"El estado de misionero es un
estado de amor " (Coste, Xl, 43).
Es "estado de caridad " (III, 382).
"EI espiritu del misionero es
espiritu de caridad perfecta". El
rues de mavu de 1659, on ario
antes do morir, nos ofrcce su
manifiesto tie la caridad misionero: "Hemos sido escogidos por
Dios como instrumentos de su
caridad ... Nuestra vocacion consiste no en it a una parroquia, ni
solo a una diOcesis , sino por toda
la sierra. Para que? Para abrasar
los corazones de todos los hombres... Yo he sido enviado no solo
para amar a Dios, sino para
haccrlo amar. No me basta con
amar a Dios si mi projimo no le
ama" (Xl, 553)..En que cunsiste
este amor',: "Amar a una persona
es desearle el bien. Segt.in esto,
amar a nuestro Senor quiere
decir que buscamos que so nombre sea conocido y manifestado
al mundo. El estado de misionero
es tin estado de amor..." (Coste,
XI, 43). " El amor es el medio mas
eficaz de converter a los herejes"
(II, 446).
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mas secundarias . Por ejemplo.
en 1640 , celebrando la misa despues de haher escrito a
morrsenor Ingoli , tiene una exper-ienria privilegiada respecto a la
evangelizacion " ad gentes" precisamente un ano antes do su
experiencia mistica despues de
la mucrte de Santa Chantal. Con
la sagrada hostia ofrecio sit
comunidad a su Divina Majestad
para que la enviase a donde quisiera (II, 45).
El senor Vicente ha escuchado el clamor de los pobres,
pero no va a responder mas que
en la Iglesia v a traves de la Iglesia: NADA DE MISION NI DL
M/SIONEROS S/N EL ENV/O
DE LA IGLESIA . Escarmentci
pronto en alguna propuesta quc
Iucgo descubrio no tcnia la
mision canonica ( Coste , IV, 377;
11. 51; 11. 256).

En la logica de Folleville
y Chatillon
A sus cuarenta anos, va despues de su conversion, el senor
Vicente no piensa en grandes
horizontes misionales Ili en fundar una Compariia: " No pensabamos en ello, no teniamos ningun plan ... Nadie sabia lo que
Bran las misiones , ni pensabamos encargarnos de los ordenandos o it a Berberia..."
(X1, 38).
Su maxima es no buscar fundaciones, no adelantarse a Ia
Providencia. ,Oue paso entonces" hi misuan "ad tgentes" es

una de las obra.s que brotaru de
sit experiencia fundante en Folleville v Chatillon. Estb en la
logica de la evangeli ,acion de los
pobres. Como oyo el grito de los
pobres del senorio de Gondi, quc
"se condenan y mueren de harnbre", oira cl clamor de los "paises lejanos ". Los pobres no son
solo los del scriorio de Gondi. Se
ira ensanchando su horizontc
geografico de los pobres a
medida que avanza su edad v su
siglo v a medida que se abandona en las manor de Dios. Surgen nucvos pobres. No paran de
crecer en su camino. Desde 1617
ira respondiendo con las obras
que Dios v los pobres Ic inspiran: confradias, galeotes, misiones rurales, Congregacion de la
Mision, Hijas de la Caridad,
cofradia del Hotel-Dieu,
camparias do gran cnvcrgadura
en zonas dcvastadas, ninos expositos asilo del Nombre de
Jesus... y, por supuesto, MISIONES "AD GENIES".
Retrospectivamente, a sus
setenta v cuatro anos, el 24 de
julio de 1655 reconocera que sit
causa habra sido la causa do los
pobres donde quiera que estuvieran. El senor Vicente rcconoce que sus obras han surgido
par indicacion de quien tiene
autoridad a por el descubrinriento tie nue vas necesidades,
que son los oreclios que Dios usa
para dar a conocer su voluntad
(XI, 395). Su compromiso con la
mision "ad gentes" cs claro
desde 1645-46 N. por supuesto,
en 1648 al encargarse directamente de Ia mision de Madagascar.
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tiene otros limites para sus
misiones y sus trabajos por
Jesucristo que los de la tierra
habitable . ,, Por que restringirnos a un punto y senalarnos
limites cuando Dios ha dado tal
extension para ejercer nuestro
celo? (Dodin, SVP, pag. 292).

Los mas lejanos son los mas
abandonados
Los mas alejados ("les plus
eloignes ") son los mas abandonados (" les plus abandonnes").
La expresion LOS MAS LEJANOS en Boca del sector Vicente
significa EL SUPERLATIVO DE
LA WISERIA Y ABANDONO
MATERIAL Y ESPIRITUAL. Un
ejeniplo: " Habra quien diga que
es demasiado enviar misioneros
a paises lejanos , a las Indias, al
Japcin , a Madagascar, a Berberia... Nuestra vocacion es evangelizar a los pobres y los infieles son pobres gentes que no
conocen a su Creador " (Coste,
XII, 90; 11, 85; IX, 28; XII, 50-51,
90; III, 285).
Prcvienc contra espiritus mal
nacidos: "Diran : es demasiado
ambicioso enviar misioneros a
paises lejanos ... Nuestra vocacion es 'evangelizare pauperibus'. Aqui hay bastante quehacer, sin it mas lejos . Algdn dia
vendran espiritus mal nacidos
que se pondran a criticar todos
los bienes que nos ha hecho
abrazar el Senor " (XI, 395). Y
cxhortando a los sacerdotes Ics

dice: "Dios les conceda la gracia
de estar siempre preparados
para it a los paises lejanos"
(XI, 362).

Cuando venga el Hijo del
hombre , ;encontrara fe en
esta tierra? (Lc., 18, 8)
El senor Vicente tiene un
motivo personal circunstancial
para it a las risiones extranjeras. Es el terror de que la Iglesia pueda desaparecer de
Europa, cstragada por la corrupcion v la herejia prolestante. Crece en oleadas su celo
ante esta situacion. Repite este
terror mochas veces: " Debemos
trabajar para que el reino de
Dios no nos sea quitado. Es una
situacion deplorable la que estamos viviendo... Seis reinos arrebatados a la Iglesia : Suecia,
Dinamarca , Noruega , Inglaterra , Escocia e Irlanda. Por
otra parte , Holanda , Alemania y
gran parte de las ciudades hanseaticas . ; Oh Salvador , que perdida !" (Dodin, 317-318).
En alguna ocasion culpa a los
sacerdotes de esta situacion. En
1646, a sus sesenta Y cinco anos,
dice: "Siento un gran aprecio
por la propagacion de la Iglesia
en los paises infieles por temor
a que Dios la vaya destruyendo
poco a poco aqui y no quede
nada dentro de CIEN ANOS por
culpa de nuestras depravadas
costumbres ... Por las nucvas
herejias ( Lutero, Calvino) se ha
perdido la mayor parte del
Imperio ... de forma que solo
quedan italia , Francia , Espana

-84"Tenemos las mismas cartas
de mision que los apostoles"

Al hablar (lei pequerio metodo,
el senor Vicente afirma que el
solemne mandaru rni+uinero de
Jesucristo Rcsucitadu: "Id por
todo cl mundo V anuncial Cl
F.\angelio a cotta criatura" (\lc
16. 15; Mt 2$, 16-20), "se dirige
tambien a Coda la Compariia...
;Oh Salvador : Nosotros tcncmos
las mismas cartas cretienciales
que los apcistoles " (III, 165).
En Mateo, este epilugo es la
clace s resunten de todo el evangelio. on cl nlismo poder que le
ha dado el Padre, Jesucristo los
envia. Es un II) UNIVERSAL, sin
limite de donde, corms o culindo.
''Id", no cspereis que vengan. El
misnu> Jesus se queda de testigo
acompanandonos hasty el fin del
mundo. No es conseio, cs mandato con coda sit autoridad. Y to
pace en la hora de la cordidencia,
de la ultima voluntad. EI senor
Vicente no puede entcnder a
misioncros flojos, cumodunes.
sin temple apostolicu
A propoisito de la ttccesidad tie
aprender lenguas para it a las
misiones, dice otra vez: "A vosotros os ha dicho el Senor :' Id por
todo el mundo .... .. (ML 16. 151
(Corte, XI1, 127). Revivicndo la
muerte del primer misionero
muerto en Madagascar, el P.
Nacquart, dice: "Ese corazon del
Hijo de Dios nos dispone a it
donde iria El ... a predicar la conversion a las naciones pobres.
Por eso envio a los apcistoles y
nos envia a nosotros comp a ellos
para Ilevar a todas panes su
fuego... Pidamos a Dios este espiritu para toda la Compatiia quc
nos Ileve a todas panes" 1X1. 190;
Or. X. 281; XI, 765). Y rtdi'ierte
st t'errtnmerrtr a los suvus: ''Tengan macho cuidado que Dios no
nos castigue quitandonos esa
vocation y haciendo que no vaya
nadie a esos paises " (X 1. 190).

y Polonia y con muchas herejias
en Francia y en Polonia. Pues
bien, estas perdidas de la Iglesia desde hace cien anos nos
dan pie para temer que dentro
de cien anos perdamos la Iglesia en Europa " (11I, 337). No
andaba del todo descabellado.
Ciertamente Europa necesita
aire fresco. comunicacion con
las iglesias jovcnes del Tercer
Mundo. Tiene burn otfato. Presiente que tal vcz algun dia vuelvan las carabelas a devolvernos
la fe que les limos. Es algo que
a ha empezado en algun pais.
Ante estc temor, cl senor
Vicente dice quc : "Son bienaventurados aquellos que pueden cooperar a Ia extension de
Ia Iglesia en otros lugares" (III,
377; Coste Xl, 203, 353, 355,
411).
Palestina fue la patria de
Jesus N. Ia Iglesia que nacio alli
desaparecio . ";.Sabemos acaso si
no querra Dios trasladar la Iglesia entre los infieles que se
muestran mas inocentes? Lo
mismo repite al hablar de los
cuatro ne,;riles malgachc.s clue
prepara en San Lazaro para el
bautismo (V, 398). En septiembre de 1656, cuatro ands antes
de su rlmUerte, (lice: "Es cierto
que el Hijo de Dios ha prometido que estara en la Iglesia
hasta el fin de los tiempos, pero
no ha prometido que esta Iglesia estara en Francia o en
Espaniia. ;Oh, Salvador: ;Que
gracia ser del ntimero de los que
Dios se sirve para trasladar sus
bendiciones y su Iglesia"

85 Praxis y teoria
Abelly, el primer bi6grafo, nos
dejo un ret rato misionero liable
del senor Vicente. Tenia una
gran devocicin a San Francisco
Javier. Admiraba a los grander
misioncros de la Comparia de
Jesus. Convocaba reuniones
para escuchar a los misioncros
de paso. Se Ician en el cornedor
rclaciones de misioncros.
Cuando alguien se of'recia para
misiones mostraba una gran
satisfaccion. No hay nada que
desee eI tanto como it el misnw
(Ill. 255-60). " aunque muera en
el barco ", y tenia setenta y seis
anos. Pero quiere ajustarse a la
norma de San Francisco de
Sales de no pedir ni rehusar
nada (XI, 242).
No le asustan las di ficultades:
ni la escasei de personal (sicmpre envia it los mejores), ni los
gastos (VI11147), ni los aparentes fracasos, pues son -la carne
y Ia sangre las que hablan asi"
(XI, 299). " Es preciso bajar la
cabeza y adorar los designios
incomprensibles de Dios"
(XI, 536). Ante [as cuntinuas
muertes de los misioncros que
iban a Madagascar, con queja
amorosa pregunta : " ;.Esta es la
recompensa con que pagas a tus
seguidores?".
No tiene una teoria de misiones. Sigue la teologia de su
tiempo. Esta Bien informado v
tienc ideas muv claras. Dirai:
"Esta es mi experiencia , esta es
ml fe". Contra Jansenio detendio la universalidad do la redencion, la doctrina catuiiica sobre
la gracia, la lglcsia, la comu-

ni6n... todas con incidcncia
misional. "Convertir infieles",
"salvar almas "... son expresiones f recuentes en su boca. Mas
todavia: "Aunque solo se consiguiera demostrar a esa tierra
maldita la belleza de nuestra
Santa Religion ... me parece que
los hombres y el dinero estaran
bien empleados " (VII. 107). Para
el, el fin de las misiones es "la
gloria de Dios y Ia salvacion de
las almas " ( II, 45) v "la extension
de la iglesia " (Ill, 145). Esto
requiere clero autoctono (IV,
579). Hay que respetar la religiosidad natural (111, 257).
Hay dos formas de misionar:
una de dcfensa v crecimiento en
los paises cats iicos y otra
ganando los paises paganos
(Coste, III, 175). Como hacen los
conquistadores (Dodin, 317-318).

[.as misiones " ad gentes"
en Ia comunidad
Las misiones avudaron a revitalizar la comunidad. El senor
Vicente hablaba cada vez rnas
de ellas. La disponibilidad para
it a misiones llcgo a set ' on verdadero criterio de autenticidad
de la vocaciOn (XI, 422; HI,
182).
No tuvo tiempo par a enviar
Hijas de la Caridad . No era posible por los viajes. Los misioneros las piden . El se lo comenta,
las prepara. Hay muchas que
quieren ir. Santa Luisa se lo
recuerda (Corte. II, 457). En la
Conferencia del 29 de septiembre de 1655 ve va a las Hernranas rrtisiortcras por todo el
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"Os enviaran y tornaran cuando
pareciese bien ; debris, pues,
estar preparadas para it dondequicra porque os reclamaran de
muchas partes ... Y enardecido

con sus propias palabras... preguntt solemnernente a sus
iiijas: - ;,Estais dispuestas a
marchar dondequicra que fuere,
sin excepcion? - Si, Padre, contestaron a una las Hermanas...".
Carlos ESPARZA, C.M.
(Carninos de Mi.sion, N° 41-1989/

M. VINCENT DE PAUL ET LA BIBLE

Dares I'ouvrage : "Le Grand Siecle et la Bible ", public .uul la direction
de Jean -Robert Arrnogathe dins la Collection 'BIBLE de TOUS les TEMPS"
(Beauchenc), M . Andre DODIN a luurni unc etude: "\1. \ intent do Paul et
to Bible"
One M. Dudin suit rcincrc is pour cc t i avail que les lecteurs de "VINCENTIANA " seront hem-cm dc omnainc,

Uri triple constat determine la me thole pour mieux connaitre
les rapports de saint Vincent de Paul aver la Bible.

La diversion biographique
Durant deux siecles et demi (1664.1932), la connaissance de la
vie, de I'enseignement et de la doctrine du fondateur de la Mission
etait assuree par quatre biographies: celle de Louis Ahelly en 1664,
de Pierre Collet en 1748, d'Ulysse Maynard en 1860 , de Pierre Coste
en 1932. Ces quatre presentations ctaient destinees a harmoniser
('existence du renovateur de I'Eglise aver Ies quatre situations nouvelles: la mort de Vincent de Paul - 27 septembre 1660 -, la canonisation et la fin on I'apaisement des polemiques janscnistes, I'efflorescence du catholicisme social, la renaissance de la Mission apres
la premiere guerre nwndiale. Toutes quatre ctaient institutionnellenient demandces, solidement garanties et aussi immohilisantes.
Ncanmoins, elles suitisaient a feconder I'imagination des peintres
et des sculpteurs, conime celles des graveurs et des imagiers d'Epinal ou d 'ailleurs. Leur puissance s'intensifia quand, en 1947, Pierre
Fresnav, dans le film de Maurice Cloche, dota ces images dune voix
et dune mobilite extraordinaires.
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Comme I'ame ct Ic dvnamitime surnaturel de Vincent de Paul
restaient voiles, it etait opportun do retablir la jonction, voice Ic
courant entre les effigies et les paroles du personnage. L'opcration
fut commencre en 1920-1925 quand M. Pierre Coste edita la Correspol:dance, les Entretiens, les Documents majeurs en 13 volumes
enrichis dune table et prolonges en 1970 par on quinzicme volume
contenant des Lettres, des Entretiers et la bibliographic des biographies en langue francaise (volumes references en chitties
romains suivis de Vindication de la page en chilfres arabes, dans
la presence etude). Cet amoncellement provoqua une reverence
craintive. 11 ne representait cependant qu'un dixieme de ce que M.
Vincent avail ecrit ou prononce. N'empeche que ces 8.700 pages
rcunissaient des ecrits aussi differents que des contrats, des comptes rendus de situation, des conseils religicux, des regles de gouveinement et des notices necrologiques. Cette diversite revelait
sinwltanement ('extension, la variete et l'extreme mobilite de l'activite vincentienne. En rneme temps, chacun pouvait constater
l'extraordinaire souplcsse de cet esprit citant plus de 3.500 fois la
Sainte Ecriture et I'adaptant suivant les besoins de ses interlocuteurs. Ecrivant ou, a partir de 1643, dictant ses lettres, M. Vincent
regardait d'ahord le correspondant et alleguait le tcxte biblique
appropric. S'adressant aux Filles de la Charitc (1634-1660), son style
devenait plus vif et trey colore. Les preceptcs devenaient plus imprrieux et le personnages de l'Ecriture semhlaient avoir Ic meme
hahillement, les memes reactions que ceux que les Filles de la Charity vovaient chaque jour dans la rue ou dans leur petite communaute. Parlant aux missionnaires, M. Vincent melait ('anecdote et
Ia nouvelle aux enseignements evangeliques. Mais avant de prendre la parole le soir ou au cours de l'oraison Ic matin, it avail relu
ses auteurs. Cc qui est tres perceptible dans la conference du 7 mars
1659 sur la conformite a Ia volonte de Dieu oil nous retrouvons des
phrases du capucin Benoit de Canfield, auteur de la Re'le de per/cctinu (XII, I50-165. E.567-582) (I). Deviant ses prelres comment
n'aurait-il pas surveille I'exactitude de scs citations scripturaires?

Ur: biblisme tardi f
Ce qu'une lecture critique nous revele aussi, c'est qu'avant
1617, c'est-a-dire avant sa trente-sixieme annee, M. Vincent n'utilise guere la Bible et nous laisse soupgonncr qu'il la connaissait

III La (clue l design ('edition critique des Enrretien_s aar m,ssionnaires , Paris. Ed . du Scull,
Irt edition . IQM kheits designs In tie do gene ruble ten-iteur de Dieu . rnessire Vinceur,fe Paul Paris.
I-. I..unbct t . 1 nN. 2s urage.

- 88 peu. Ainsi, nous le vovons en 1607 parler de la "fortune" et exhumer dune theologie tres scolaire un Dicu calculateur assez brumeux. II parle de Dieu, de la Providence, de la Vierge mais le nom
de Jesus et son visage apparaissent pour la premiere fois daps le
Reglement de la Charitc de Chatillon, le mercredi 23 aout 1617 (XIV,
125-126, note).
L.'cxplication de cette tar-dive ouverture de la Bible est tres prosaique. Sous-diacre depuis Ic 11 decembre 1598, M. Vincent pouvait officiellcment trouver daps son breviaire les 150 psaumes attribues a David. Mais nous devons nous poser plusieurs questions
inhabituelles. Quel breviaire etait alors imprime? Ou pouvait-on
le trouver et jusqu'a quel prix fallait-il monter pour I'acheter? Comnment pouvait-il le transporter? Nous possedons en effet (95, rue
de Sevres, Salle des reliques, Paris) les 2 tomes du breviaire qui
fut trouve dans la chambre de M. Vincent au moment de sa mort.
L'aumonier de la reine Anne d'Autriche s'en enipara, iI le donna
en 1664 a Michel Caset, pretre de la Mission, et apres un periple
qui la mena de la bibliotheque de Sens a une vente publique, it fut
achete en 1850 par la superieure generate des Filles de la Charite,
la Mere Mazin, pour la sonnne de 1.500 francs et remise au 95, rue
de Sevres en 1850. Ces deux parallelcpipedes rectangles (185 x 120
nun) epais de 75 mm ont etc imprimes en 1656 et pesent chacun
1.550 g. Le maniement et le transport de ces 3,100 kg ne sont pas
particulierement faciles.
Sans doute en 1625 au college des Bons-Enfants et surtout au
prieure de Saint-Lazare ou les Victorins avaient rcuni plusieurs nrilliers de volumes, M. Vincent pouvait consulter 101 bibles latines
ct 51 interpreter de la Bible (cf. Bibliotheque mazarine, ms. 4169).
Mais Vincent de Paul avait-il le temps et la possibilite de consulter
ces Bros "in-folio" dans sa chambre exemplairement denudce?
Eut-il pu disposer et du temps et du materiel biblique que son
etude aurait abouti a des resultats Bien differents de ceux que noun
constatons. La curiosite, cette peste qui le travaillait, ne Iui aurait
perrnis que ('acquisition dune connaissance profane et utilitaire
(XII, 215.L-'.633 XI, 29.!:.892). Mais surtout, le Christ vivant dans
les pauvres ne l'avait pas encore rejoint, it ne I'avait pas encore
rendu capable dc dechiffrer la lettre de l'Ecriture. L'esprit do M.
Vincent ne participait pas suflisamrnent a I'Esprit de Jesus. PIusieurs annecs furent nccessaires pour preparer cette mutation profondc ct delivrer, au prix de quelles souffrances du moi emprisonnant et confinant dans une petite peripherie. Bloque chez les Gondi
dans une semi-retraite inactive, it jouissait en plus de son traitcment d'aurnonier de quat re benefices, I'abbave de Saint-Leonardde-Chaumes (14 mai 1610, XIII, 8), la cure de Clichv (2 rnai 1612,
XIII, 7), Ia cure de Gamachcs (28 novernbre 1614), le canonicat
d'h:couis (27 mai 1615, XIII, 22). 11 apercevait progressivement que
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pas transbordables dans 1'cternitc. Maladif, replie sur luiancme,
imbibe de tristesse, it en etait arrive a douter de tout, de Dieu
comme de Iui-meme (cf. Abelly, III, 116). Mme de gondi Iui avail
mcme fait remarquer tout cc que son attitude avait de facheux
et de prejudiciable (XI, 32-33.E.896-898). 11 avait fallu que le Christ
des pauvrcs, reclus dans un agonisant a Gannes, l'appelle, lui fit
signe, vint viers lui ct donne a son regard cc singulier pouvoir de
"retourner la medaille" et de voir les choses comrne elles sont
en Dieu (VII, 376; 388; XI, 31.E.895-896). Non settlement it percevait quelque chose de Dieu dans M. le General des galeres et quelque chose de la Vierge Marie dans Mme de Gondi (X, 386-387; IX,
8; XIII, 636), mais tous les ctats de I'humanite dessinaient a ses
veux les etats du Fils de Dieu (Abelly, I, 83). Dun mot, M. Vincent
caracterisait son etat: "Rion ne me plait quell Jesus Christ" (Abelly,
2, tirage de 1664, I, 83). Cc Christ venu de Gannes Iui mil devant
les veux cc qu'il aurait pu soupconncr, mais qu'il avait regarde
sans voir oil devine sans Ic comprendre. Les pauvres, ceux qui
n'ont que des bergers mercenaires, ne sachant ni les instruire, ni
les garder, ni les conduire, sont en detresse de salut. Par leur
nriscre et leur souffrance, its montraient et faisaient sentir que
le Christ etait en agonie jusqu'a la fin du monde, que la Redemption n'avait pas ete reglee en un instant, dans un coin du monde,
par Ic scul Jesus agonisant. Elie se poursuivait jusqu'a la fin du
monde, jusqu'a cc que Dieu soil tout en tous (I Cor. 15, 28). La
Regle de perfection que le bon M.A. Duval Iui avait arise entre ses
mains prohablement des 1610 l'avait convaincu que I'unique necessaire etait d'unir le plus prol'ond de son titre a un Dieu invsterieux et transcendant. II percevait maintenant que cc Dieu qui Ic
faisait participer a sa toute-puissance Iui demandait de l'aimer
en se donnant a Lui dans les pauvres, ces tabernacles protecteurs
de son tres pur amour. 11 taut done airner veritablement, c'est-adire "aux depens de nos bras, ... a ]a sueur de nos visages" (Abell y,
1, 81). M. Vincent etait gratifie dune evidence inoubliable: Dieu
se revele a ceux qui se donnent a Lui. II ne se Iivre qua ceux qui
le cherchent et qui, dans cette quete mysterieuse et incessante,
s'etcrniscnt dans le Christ Jesus. Dcsormais, Ic regard de M. Vincent sc fixera tantot sur Ic visage cclairant du Christ Jesus, tantot sur le visage des pauvres en qui le Christ reside mystiquement
et veille comme un amour dans la Wait.

UNE HERMENEUTIQUE INVENTIVE
L'appui sur les realites invisihles jette quelques Iumieres sur
I'agilite deconcertante de l'hermeneutique vincentienne . Catechists
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l'ohsession de bien faire connaitre aux pauvres la bonne nouvelle
du Fils de Dieu (Luc 4, 18; Mat. 5, 3). La methode la plus adapter
et aussi la plus facile est d'ailleurs fournic par.Iesus lui-memo. Le
Sauveur a non seulcment utilise la petite methode (XI, 225), it a
choisi les comparaisons les plus communes. "Ilelas, quelles merveilles ne pouvait-il pas enseigner au peuple! Que de secrets n'cr tiI pas pu decouvrir de la Divinite et de ses admirables perfections,
lui qui etait la sagesse eternelle de son Pere! Cependant, vous vovez
conune it parle intelligiblement et comment it se sort de comparaisons familieres, dun laboureur , d'un vigneron (Mat. 13 ct 21, 40),
d'un champ, dune vigne ( Mat. 13, 31, 38. 44; Luc 12, 16, 28; Jean
15, I, 15), dun grain de moutarde (Mat. 13, 31). Voila comme it Taut
que vous parliez, si vous voulez vous faire entendre au people, a
qui vous annoncerez la parole dc Dieu" (XI, 347.E.31 1).
A meilleure observation, nous decouvrons que la pensee ct
1'expression de cc catechiste biblique exploitent et fondent sa
rcflexion sur une double circumintercession.
La premiere, celle de la grace qui part du Pere, se manifeste
clans le Fils, se diffuse dans I'Esprit. Cettc grace que le bapteme
a repandue dins Ies curs invite a s'unir a Jesus pour s'unir au
Pere. La deuxieme assure et cree son langage en partant des pauvres. Les pauvres constituent le cur de I'Eglise. "En eux se conserve la vraie religion , unc foi vive. Its croicnt simplement sans eplucher; soumission aux ordres, patience daps 1'extremite des miseres a souffrir tans qu ' il plait a Dieu, Ies uns pour les guerres, les
autres a travailler le long du jour a la grande ardeur du solcil. Nous
vivons du patrimoine de Jesus-Christ, de la sueur des pauvres gens"
(XI, 201.E.157). Les pauvres sont les seigneurs et les maitres (IX,
119, 324, 325, X, 681). Notre-Seigneur non seulement tient con me
fait a [W-mane cc qui est fait aux pauvres, mail it est Bans Ies pauvres: "Cum ipso stun in tribulations" - Ps. 90, 15 - parlant des
pauvres. "S'il est malade, je Ic suis aussi; s'il est en prison, j'y suis;
s'il a des fers aux pieds, je les ai avec lui" (X, 680). J.-B. Bossuct
exposera I'originc. Ic scns et la garantie de I'eminente dignite des
pauvres clans son sermon donne en fin d ' annec 1659 Bans la chapelle des Filles de la Providence (Oeuvres oraloires de J.-B. Bossuet,
edition Le Barq revue par Ch. Urhain et E. Levesque, Paris, 1927,
t. III, pp. 119-138).
Nul ne chuisit son maitre, comme nul ne choisit ses pauvres,
car Dieu Icur a donne le surnaturel pouvoir de nous integrer psy-chologiquement, par Ic sour, l'esprit et la foi dins I'Eglise de Jesus.
Sans que noun cn doutions , ils nuts associent a la Redemption qui
en eux, plus doulourcuscmcnt quell route autre creature, se perpetue. Voila pourquoi "ils viendront en foule recevoir ceux qui les
ont scrvis. Its leur ouvriront les pontes du paradis" (IX, 253; 111. 393).

91 Au trefonds de sa conscience, M. Vincent garde quclques convictions inebranlables qu'il formule diversement suivant les occasions . Nous pouvons en retenir trois. La premiere est que I'homme
ne demeure jamais cn memo etat. Ceci, it I'a entendu de la bouche
de lot) (14, 2) le parangon des justes et it ne cessera de s'en servir
(111, 612; IV, 279, 352, 486; V, 317, 614, 634; VI, 555; IX, 666; X111,
335). La deuxieme que I'Ecriturc formule en differents Iivres (1
Reg. 2, 6; Deut. 32, 39; Tobie 13, 2; Sag. 16, 13), c'est que Dieu seul
donne lit vie et la mort . II mortifie et vivifie (VI, 553; VIII, 216, 219,
342). La troisieme est que Dieu a "voulu que touter les chores du
monde soient incertaines et perissables afin que nous cherchions
en lui soul la solidity de nos desseins et dc nos aflaires" (VI, 419).
Les degradations do ('humanity que. Dieu a permises sont destinees
a instruire noire debile conscience que Dieu soul fait bier tout cc
qui se fait et qu'il lui appartient, a Lui seal, d'achever cc qu'il a
Iui-memo commence. Le jour mane de sa mort, a une heure et demic
du matin , le 27 septembre 1660, alors qu'il lui etait demande la benediction pour la famille, it repond : " Dieu la benisse", en levant la
main it dit : "Qui cce pit opus perficiet" (Phil. I, 6).
S'adressant a des audituires tres differents: paroissiens et
enfants de Cliche, et peut-titre de Chatillon-Ies-Domhes, Dames de
Ia ('barite ou Filles de la Charity, prctres ou freres de la Mission,
M. Vincent simplil ie, actualise son expose. Il evoquo Ics personnages, leer redonne vie et Ics fait parlor. 11 termine habituellement
ses entretiens par unc pricre s'adressant dirccicment a Jesus et it
la Vierge Marie. Nous aeons regroups 84 prieres dans En priere
avec M. Vincent (Paris, 1982, pp. 84-177). Des Cures sont tires d'un
lointain passs, celui d'Adam, de Nos, d'Abraham, Moise et amenes
tout vivants pour nous convaincre. Gaillardement, M. Vincent traduit II Sam. 11, 2: "Une (rillade a perdu David" (IX, 7). II noun surprend et Waits fait sourire lorsque nous 1 'entendons dire aux Filles
de la Charity que "Notre-Seigneur, allant visiter les pauvres... passait devant Ies cabarets, on se moquait de Iui, on Iui donnait des
nasardes, et it stint afflige entendant les vilaines chansons et les
paroles insolentes qui se disaient dans cos lieux" (X, 185 - 23 juillet 1656). Tout de go. it affirms que saint Pierre pleurait continucllenient (IX, 279) et que Marguerite Chetif, genee de porter a Arras
one coiffure de I'lle-de-France, devait imiter Notre-Seigneur qui ne
changea pas d'habit lorsqu'il ally en Egvpte (VI, 114). La raison pour
laquelle les Filles de la Charity doivent titre sobres est que NotreSeigneur, en dehors de lit Pique ou it mangeait de I'agnoau et d'une
autre lair ou it a consomme du poisson, ne mangeait que du pain
(IX, 85). Lorsque sa mymoire devient paresseuse ou defaillantc, it
intervertit 1'ordre des mots ou attribue un texte de I'Apocalvpse
a saint Paul (Apoc. 14, 13 attribuC a saint Paul ecrivant aux Corinthians, XII, 136.E.552). Citant Ic Psaume 65, I, it Ccrit " empruntant"
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dit le prophete et saint Jerome avec lui" (V, 262, 263). Son correspondent, M. Ch. Ozenne, pouvait titre surpris dune tellc traduction, mais M.B. Codoing, superieur de la Maison de Rome, aurait
cherche en vain le passage du Nouveau Testament allegue par son
superieur: "Oh! que Notre-Seigneur savait bien cc qu'il disait quand
it disait quc `malum pecus inficit omne pecus' '' (II, 381). L'assertion est tiree des satires de Juvenal. 11 cst vrai que la sentence ctait
devenuc proverbialc et que la regle de saint Benoit demande quc
la brebis malade doit titre ecartee pour qu'elle n'infecte pas tout
le troupeau (chap. 28, § 78). Et M. Vincent n'ignorait pas la regle
bcnedictinc (cf. XIII, 367).
ANCIEN TESTAMENT
M. Vincent ne voit aucune rupture entre I'Ancien et le Nouveau
Testament. La continuite est homogene car Dieu va de commencements en commencements par des commencements qui Wont pas
de fin. ''Il n'v a pas un mot Bans la Sainte Ecriture dont on ne puisse
tiger quelque fruit s'il est Bien explique et medite" (XII, I35.E.551).
Toutefois, it voit diffiremment I'Ancien Testament. Il regarde attentivement cette succession de personnages, et it en cite 35, qui par
Ieur vie Ct Ieurs paroles out prepare la venue et la revelation du
Fils unique du Pcre. Cette succession est uric procession priante
cheminant dans la penombre vers le Christ. Les psaumes attribucs
a David fournissent non seulement les meilleures expressions de
('adoration, de la penitence et dc ]'intercession, its donnent Ies rcgles
de la bonne conduite religieuse. Vincent qui les connait tort bien
les utilise frequemment et nous retrouvons dins les ecrits vincentiens des citations de la quasi-totalite du psautier.
Mais ]'attention de Vincent de Paul est retenue tout particulierement par quatre grander figures de l'Ancien Testament: Aciant,
Noe, Abraham ct Moise.
.4daru
De la vie et de la chute d'Adam, M. Vincent fait 11 foil mention eetre 1641 et 1659: 10 fois deviant les Filles de la Charite, I
fois devant les missionnaires (OX, 47; X, 2, 17, 55, 80, 232, 448,
466,695, 81 et XI, 54.F.819). 11 retient surtout sa desobeissance et
Ics consequences qui frapperent tout le genre humain. "Adam a
donne la mort au corps et cause celle de fame par le peche" (X,
2). M. Vincent aime Ies precisions: "II a mordu dans la pon-rmc et
en a mange aver Eve (X, 55, 448). Cc faisant, it s'est soustrait a
l'amour de Dicu ct a perdu, pour Iui et pour ses descendants, sa
propre domination".
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Vincent pousse plus loin ('affirmation: "It a fait penitence et pleure
son pech& plus de 900 ans". "I1 est dit, poursuit-lui en elargissant
cornme beaucoup dc Peres Pont avance a partir du texte de la
Sagesse (10, 1), que Dieu cut pitie de Iui. Pour Eve, la Sainte Ecriture Wen parle point" (X, 17). Dieu Iui a pardonne mais lui a impose
la peine due au peche" (X, 55, 448).
Les consequences pour la pauvrc nature humaine, c'est que
toute demande est peche; les inclinations de la chair sont peche;
c'est pourquoi it fact les fuir (X, 695).
Noe
A cinq reprises, M. Vincent evoque I'activite du patriarchs antediluvien (111, 183; IX, 56, 695; XI, 377.L'.341-342; XV, 171). La Genese
rapporte que c'etait un homme juste qui construisit une arctic destinee a sauver du deluge. La premiere ct la deuxieme Epitre de
Pierre precisent quit V cut 8 personncs sauvees (I P 3,20; II P 2, 5).
M. Vincent est surtout attentif a deux faits: la construction de
I'arche et l'activite de Noe.
La duree neccssaire a la construction de l'arche est particulierement enseignante pour la prudence de M. Vincent. 11 le (lit a
Louise de Marillac: "Quand it voulut sauver Noe et sa famille, it
lui commanda de faire une arche qui pouvait titre achevee en peu
de mois et dons neanmoins la construction dura cent ans" (XV, 171).
11 le rappclle aux Filles de la Charite, le 25 mai 1654: "Savez-vous,
mes seeurs, combien Noe mit de temps pour construire ('arctic et
la rnettre dins la perfection oir elle devait ctre? Cent ans. 0 Sauveur de nos Ames! 0 mes chores saeurs! Si pour faire I'arche, ou
huit personnes seulement furent garanties du deluge, it a fallu tant
de temps, combien pensez-vous qu'il en faille pour affermir et conserver cette Compagnie ou un si grand nombre dames se retireront et se sauveront du deluge du monde" (IX, 696).
Prolongeant Ic texts de la Genesc, it ajoute que Noe fut prophets et predicateur de la penitence, fonctions que Woos trouvons
mentionnees daps l'Epitre aux Corinthiens de Clement rornain:
"Noe precha la conversion et ceux qui I'ecouterent furent sauver"
(ed. Funk, 1901, p. 116). Cette activite habituellement absente des
ecrits patristiques est cependant enoncee par Tirinius dans la Biblia
Magna d'Estius (Paris, 1643, t. IV, p. 1045) oir it est (lit que ceux
qui succomberent dans le deluge furent quand memo sauves et relegues avec Its justes dans les limbes (cf. D. Siderskv, Les origines
ties legendes musulmanes dons le Coran et daps la vie des prophCtes, Paris, 1933. L'auteur pense que Mahomet qui mentionne la predication penitentielle de Noe dans la 71"' Sourate utilise le livre
d'Henoch ct Ic livre des Jubilees. Cf. Ecrits intertestamentaires,
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le deluge universe] pour chatier les horribles peches qui se cony
mettaient; neanmoins, que fait-il? II donne la pensec a Noe dc batir
une arche et Noe fut cent ans a la batir. Pourquoi pensez-vous que
Dieu voulut qu'il fit si longtemps a batir cette arche, sinon pourvoir si le monde se convertirait, s'il ferait penitence ct s'il ferait
profit de cc que Noe leur disait par la fenetre de son arche, criant
a pleine tete, scion quclques auteurs: 'Faites penitence, demandez
pardon a Dieu'. Cela nous fait voir encore comme quoi, quoique
Dieu semblat vouloir que tout IC monde Hut nove dans Ies caux,
ncamnoins son dessein etait autre, avant voulu que Noe et toute
sa fanrille fussent exempts du naufrage, afire de repcupler Ic monde
et pour que cc quit avait resolu do toute eternite touchant la naissance de son Fils s'accomplit" (XI, 377.E.341-342, 15 novembre
1656).
Abraham
Pour M. Vincent, Abraham nest pas moires que Ic coryphee des
vrais obeissants et parfaitement detaches, ceux qui ont pressenti
et respecte Ic mvstere de cette transcendance divine qui deconcerte
Ies previsions et deboute tous les raisonnements. Cet obeissant
inconditionnel suit pas a pas ]'adorable Providence aussi bien en
quittant son pays qu'cn se preparant a immoler son fits unique (III,
183; XI, 376.E.341; XII, 139.E556; X11, 239.E.657-658). Guide par
l'autcur de I'Epitre aux Ilebreux: "Par la foi, Abraham obeit a
I'appel de partir vcrs un pays qu'il devait recevoir cn heritage et
i t partit ne sachant oit i t atlait" (Hcbr. 1 1, 8), ii fait revivre et s'emeut
en faisant revivre la scene du sacrifice d'Isaac.
"A cc propos, ressouvenez-vous d'Abraham a qui Dieu avait promis de peuptcr toute la terre par un fits qu'il avait. Et cependant,
Dieu lui cormnande de IC lui sacrifier. Si Abraham fait mourir son
fits, comment Dieu accomplira-t-il sa promesse? Abraham neanmoins qui avait accouttnne son esprit a faire les volontes de Dieu
se met en devoir d'executer cet ordre, sans se mettre en peine du
reste. C'est a Dieu d'y penser, pouvait-il dire, si j'accomplis son cornmandement, it acconiplira sa promesse, mail comment? Je n'en sais
rien. C'est assez qu'il est tout-puissant. Je men vas lui offrir cc que
j'ai de plus cher au monde, puisqu'il le veut. Mais c'est mon fits
unique! n'importe. Mais otant la vie de cet enfant, j'bterai le rnoven
a Dieu de tenir sa parole: c'est tout un. II le desire de Ia sorte, it
Ic faut faire. Mais si je Ic conserve, ma Iignee sera benie: Dieu l'a
dit 1 Oui, mais it m'a dit aussi que je le rnette a mort, it me 1'a manifesto: j'obeirai quoi qu'il arrive et.j'espererai en ses paroles. Admirez cette confiance. II ne se met nullement en pcine de cc qu'il arri-
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tournera a hien puisque Dieu s'en mole. Pourquoi n'aurions-nous
pas la mime esperance, si nous laissons it Dieu le soin de tout cc
qui noun regarde et preferons cc qu'il nuns commando?"
Puffs, eclairant I'Ancien Testament par le Nouveau, Vincent de
Paul indique: "Enfermons-noun done la-dedans de la fa4on que fil
Isaac au vouloir d'Abraham et Jesus-Christ an vouloir de son Perc"
(1, 560).
11oEce
Plus de 25 lois, M. Vincent evoque ('existence et Ic role exceptionnel tenu par Moise clans la constitution et l'evolution du peuple de Dieu. Detail que M. Vincent n'ouhliera jamais a partir de
1638, date de ('organisation de I'ceuvre des enfants trouves, Moise,
comme Romulus et Renius, comme Melchisedek sans pere, sans
mere, sans genealogic (1Ichr. 7, 3), ctait lui aussi un enfant trouve.
II await meme one certaine ressemblance avec Jesus, Maitre de la
Loi nouvelle, qui n'eut point de pere charnel (XIII, 776, 782-783).
Mais surtout, Moise avant ete le mediateur choisi par Dieu pour
transmettre la Loi, son attitude, sa conduite, son comportement
fournissent Lill modele aux supericurs: "Vous consulterez Dieu
comme un aII re Moise... reccvez la loi de lui pour la donner a ceux
que vous conduirez. Souvenez-vous que la conduite de cc saint
patriarche etait douce, patiente, supportante, humble et charitable et qu'en celle de Notre-Seigneur, ces versus ont paru en leur
perfection al in que Woos nuns v conformions" (V, 421. Cf. Ex.
19, 24).
Toute la carriere de Mo'isc etait soutenue par la puissance de
Dieu et sa priere etait si forte qu'elle faisait triompher les Israelites (Ex. 17, 8-13; Josue 5, 13; S. 22): "Vous rtes leur Moise, qui levez
les mains au ciel pendant qu'ils combattent les ennemis de Dieu
et meme leur Josue, puisque vous combattez avec eux par le mover
des armes, secours, encouragements et adresses que vous lour donnez" (V, 500). Dieu lui-meme est accable par la force de la priere
rnentale de Moise: "Grande force de l'oraison mentale, mes filler,
car c'etait I'exercice de Moise quand it avait les mains ainsi elevees au ciel saris dire mot; et elle avait assez d'efficace pour faire
gagner la bataille a ceux en faveur do qui it priait. Les Ecritures
saintes nous rapportent encore que Wise etait un jour devant Dieu
et ne disait mot. et it entendit fa voix de Dieu: 'Moise, to me romps
la tote; to me forces a faire cc que je ne voudrais pas. Cc peuple
est ingrat et rebelle a ma Ioi. Je le veux perdre et to voudrais que
Ic le sauve! Pourquoi me forces-tu? Retire-toi et laisse-nwi faire
ma volonte' (Ex. 32, 9-10). Vovez, je vous prie, rues filles comrne
Dieu se sent he par la priere et par la priere mentale, car Moise
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Dieu 1ui disait: 'Tu me romps la fete, to veux que je fasse cc quc
je ne voudrais pas faire' " (IX, 418).
Dans I'histoire d'Israel, Moise restait Ic legislateur irrecusable et M. Vincent ne cesse de le voir clans sa fonction qu'il tenait
Lie Dieu. Legislatcur lui-meme, Vincent se plait a rappeler que bus
ceux qui s'opposerent a Moise furent durement chaties par Dieu.
Pour le mieux allirmer, it petril cnergiquernent les passages du
livre des Nombres rappelant Ics chatimcnts particulierement dissuasifs qui frapperent les opposants. Le livre des Nornhres relatait que Core, Dathan et Ahiron qui revendiquaient centre Aaron
I'exercice du sacerdoce se virent refuser cette promotion, le sacerdoce restant un privilege des descendants d'Aaron (Nomb. 17, 5-14).
La terre s'ouvrit et ils furent engloutis (Nomb. 16, 4-35). "Nous
avons clans I'ancienne loi I'exemple dc Core, Dathan et Abiron qui
furent engloutis tout vil*s pour avoir rnurrnure contre Moise" (XIII,
728 - Conseil des Filles de la Charite du 27 juillet 1656). Un an et
denri plus tard, s'adressant aux Filles de la Charite, M. Vincent
noes donne one version difterente et plus coloree: "Ouand Moise
qui gouvernait le peuple de Dieu 1'eut conduit dans le desert, voila
Core, Dathan et Abiron qui trouvcrent a redire a cola: its disaient
que Moise etait un magicien, murnlurant aussi contre lui et contre les regles que Dieu lei avait dictees. Or, par permission divine,
Ia terre s'ouvrit et les engloutit en enfer en punition de leer murrnure devant IC people. Cela alla plus avant. Its furent cause qu'il
pcrdit la confiance qu'il avait en Wise" (X, 434 - 30 decembre
1657).
Nous savons que Marie, soeur de Moise, se revolta contre son
frere parce quit avail epouse tine Kushite. Elie fut frappee de Ia
lepre et ensuite guerie par la priere de son frere (Nomb. 12, 1-15,
cf. Deist. 24, 9). Vincent commence en juillet 1656 a colorer un pet
('incident: "Sa propre swur (de Moise) fut frappee de la lepre pour
avoir trouve a redire a ce qu'il faisait" (XIII, 728). Dix-huit mois
plus tard, la psychologie de Marie s'enrichit: "II arriva que la socur
de Moise, qui s'appelait Marie, avant entendu ce qu'on disait Lie
son frere, qu'elle avail vu petit garcon, entry daps la meme pensee voyant les oeuvres qu'il faisait. EIIe en fut punie de Dieu. Mais
it me voulut pas I'abimer connive it avail fait des autres. 11 lui envova
la lepre I'envovant aux champs a cause de cette lepre o%r elle nc
vovait plus, ni n'entendait parler de Wise. Voila la punition qu'elle
eut" (X, 434).
"Moise recut meme I'ordre de Dieu de faire mourn- toes ceux
qui amasseraient du bois le dinianche et cela etait observe exactement" (XIII, 728; cf. Nomb. 15, 38-35).
Le 6 decembre 1658, Vincent de Paul sentant sa fin prochaine
ct voulant assurer la permanence des RCgles ainsi que leer ohser-
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Moise (Deus. 31, 29): "Je vous en avertis mes Ireres, avant quc je
vous quitte, dans I'esprit quc Moise avertissait les enfants d'lsracl,
comme it est dit au Deuteronomc: Je m'en vas; vous ne me verrez
plus. J'ai connu que plusieurs d'cntre vous s'eleveront pour seduire
les autres, ils leront cc quc je vous defends" (XII, 90.E.507).
Eclaire pat- le Christ Jesus dont it prepare le regne, Moise
mediateur et Iegislateur lournit au fondateur et au legislateur
de la Mission un models de priere et de gouvernement. Discretement, it lui dicte sa conduite et lui souffle ses ultimes recommandations.

NOUVEAU TESTAMENT
II etait facile de le deviner. Plus que sur Ies 46 livres et les 37 501
versets de I'Ancien Testament, c'est sur les 261 chapitres et les 2 752
versets du Nouveau Testament que M . Vincent s'appuie et qu'il utilise pour sa vie personnelle et pour l'evangelisation des pauvres
de toutes categories. "11 ne faut pas se decourager, dit-il, parlant
de Nouveau Testament, si I'ayant lu plusicurs loin, un mois, deux
mois, six mois, on n'en est pas touche. 11 arrivera qu'une fois uric
petite lumiere, un autre jour uric plus grande et encore plus grande
lorsque noun en aurons besoin. Une seule parole est capable de nous
convertir, commc it n'en a tallu qu ' une a saint Antoine" (XII,
113.E.51).
Lc content du Nouveau Testament est scolairement defini:
"Cette doctrine ou loi de Jesus-Christ est contenuc au Nouveau Testament tans it I'egard de cc qu' il nous a enseigne par les apitres
par voie d'inspiration quc par lui-meme, chez les evangelistes ou
it nous a park de wive voix".
"Pour mieux entendre ceci, it faut savoir que le Nouveau Testament sc divise premiercment en 1'explication de la Sainte Ecriture et ('amplification d'icelle pour ('instruction et la bonne vie du
pcuple; elle se divise secondcment en l'institution du saint sacrifice, des sacrements et des ordres que Jesus-Christ a etablis; et en
t-oisieme se partage en doctrine preceptive et directive ou de direction qui conscille, qui est cc quc nous appelons conseils evangeliques. Or c'est precisement de eette troisieme sorte de doctrine evangeliquc, tant preceptive que directive dont nous entendons parler
dans cet entretien et dont la regle nous fait mention. C'est aussi
cc que nous appelons 'maximes evangeliques' " (XII, 117.E.534).
Mais Vincent fait son choix: it ne Taut pas pratiquer toutes les maximes evangeliques, mais seulement "celles qui ne sont pas contraires a notre Institut " (XII, 129.E.545-546).
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beneficier de son dynamisme . Que non pas! Si les maximes du
monde sont connues et authentifiees par ['experience , Ics maximes
de Notre- Seigneur , " Pon en connait I'infaillibilite par son esprit qui
en donne la science et la penetration et qui fait voir of aboutissent
ces divines consequences , et que, etant donnees par la verite eternelle, elles sont tres veritablcs et ont toujours leur effet" (XII,
121.E.538).
L'erreur serait de lire l ' Ecriturc pour enrichir son arsenal
d'arguments ou fleurir son parterre de rhetoriquc : " Surtout, it Taut
se donner de garde de lire par etude , disant: cc passage me servira
pour telle predication , mais sculement pour notre avancement"
(XII, I13.E.50).
Cette intention religieuse se traduit concretement par trois dispositions concretes que M . Vincent enonce des le 19 janvier 1642:
1 ° l'adoration , adorant la parole de Dieu et sa verite; 2° [ ' adoption
des sentiments . 11 faut entrer dans les sentiments avec lesquels
Notre-Seigneur les a prononcees et consentir a ces verites. Par
cxemple, j e lirai : " Bienheureux sont les pauvres d'esprit" ( Mat. 5,
3), je me resoudrai et me donnerai a Dieu pour pratiqucr cette verite
clans telle ou telle rencontre . Tout de memo quand je lirai : " Bienheureux soot les debonnaires " ( Mat. 5, 4 ), j e me donnerai a Dieu
pour pratiquer la douccur ( XI, 112-1 13.E.50 ). Les Rules on Constitutions que M . Vincent avait mises au point durant trente-trois ans
et qu ' il distribua a ses missionnaires le 17 mai 1758 reaffirment
et precisent la maniere de lire rcligieusement le Nouveau Testament. Chaque jour, "les pretres et les clercs liront un chapitre du
Nouveau Testament ct respecteront cc livre comme la regle de la
perfection chretienne ; et pour en profiter davantage, cette lecture
se fera a genoux et tete nue, faisant au moins a la fin les trois actes
suivants, dont le premier sera d'adorer Ies verites contenues dans
tie meme chapitre ; le second de s'exciter a entrer dans les sentiments dans lesquels Notre - Seigneur ou les saints les ont prononcees: le troisieme do se resoudre a la pratique des conseils ou preceptes qui y sort contenus et a ['imitation des exemples de vertus
qu'on y trouve " (Rules, chap . X, § 5).
Cette maniere d'entrer dans le texte et de s'en impregner, M.
Vincent I'enseignait specialernent par la maniere dont it celebrait
Ic saint sacrifice de la messe . Un des plus anciens de la Compagnie
a observe que la devotion de M. Vincent etait toute singuliere en
la celebration de la messe et qu'elle paraissait tout particulierement lorsqu'il recitait le saint Evangile. D'autrcs ont remarque que,
lorsqu ' il rencontrait quelques paroles que Notre -Seigneur avait proferecs, it les prononcait dun ton de voix plus tendre et plus affectueux , ce qui donnait de la devotion aux assistants qui 1'ecoutaient
ct on a diverses fois entendu des personnel , lesquelles ne le con-
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Dieu, que voila un pretre qui dit bicn la messe: it faut que cc soil
un saint homme". D'autres ont dit qu'il lour semblait voir un ange
a l'autel.
Quelques-uns out encore observe que lorsqu'il lisait au saint
Evangile quclques passages ou Notre-Seigneur avail dit: "Amen,
amen dico vobis", c'est-a-dire "En verite, en verite, je vous le dis",
it se rendait tres attentif aux paroles qui suivaient, comme etonnc
de cette double affirmation que Ic Dieu memo de verite employait
en reconnaissant quit v avait du mvstere et que la chose etait de
grande importance, it temoignait par un ton de voix encore plus
affectif et devot la prompte soumission de son ceeur. 11 semblait
sucer Ic sens des passages de I'Ecriture comme un enfant le lait
de sa mere et en tirait la moelle Cl la substance pour en sustenter
et noun rir son ame, cc qui faisait qu'en toutes ses actions et paroles it paraissait tout rempli de Jesus-Christ" (Abelly, I. III, 72-73).
Mimetisnie de cc que l'Esprit demandait dans I'Ecriture: "manger
le livre" (Apoc. 10, 9, Ez. 3, 3). Notre-Seigneur avait comme nourriture la volonte de son Pere (Jean 4, 34) et Vincent remarquait que
c'etait la "sa viande et ses delices" (XII, 55.E.469). "Cc qui me nourrit, me delecte, me fortifie, c'est de faire la volonte de mon Pere"
(XII, I55.E.571; XII, I60.E.574).
II est facile de voir que M. Vincent percoit I'originalite de chaque evangeliste: Matthieu, comptable professionnel, est le grand
fournisseur des maximes evangeliques. C'est a lui que M. Vincent
s'adresse pour obtenir les formulaires iegislatifs (XII,
118.E.534-535). Luc, le scribe de la mansuctude du Christ, rappelle.
la tniscricorde, la tendresse, Ic service de la Viergc Marie et des
femmes qui accompagnaient Jesus: c'est une excellente autorite et
le heraut de la charitc Ic fait parlor aux Dames et aux Filles de la
Charite. Jean livre Ic mvstere du Fils eternel de Dieu. Uni a son Pere,
nourri do sa volonte, n'avant pas de doctrine proprc, it est tcllement "un" avec son Pere que voir le Fils c'est voir Ic Pere. Quant
a Paul, it est irremplacable parce qu'unique pour definir infailliblement la nouvelle condition de I'homme rcgenere. Reduisant a
deux traits le portrait du Christ Jesus, saint Vincent ecrit: "Les deux
grandes vertus de Jesus-Christ, c'est a savoir la religion vers son
Pere et la charitc viers les hommes" (VI, 393). "Cette religion vers
le Pere" Ctait manifestee visiblement de trois facons, par ('Incarnation, par une existence de pauvre, par la doulourcuse passion.
M. Vincent ne quitte pas du regard la vie voyagere du "Pauvre"
et du meconnu. Car it est clrasst% (XII, 204.E.683; I, 134-135; III, 22;
XV, 61), menace et injurie. (X, 185: XII, 208.E.626), traite de fou (V,
146; VIII, 65), nreprise (1, 38, 98; XII, 200.E.617; XIII, 716), dernuni
de tout (1, 112, 206; II, 464, 532; III, 94, 104, 464, 532; IV, 128; VI,
75, 236: VII, 14, 187, 312, 328, 392, 543; VIIi, 41; IX, 64, 179, 4Q2:
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de cette ntanicre scandaleuse que le Fils eternel de Dieu revelait
son amour indescriptible et inimitable. La charite du Fils de Dieu
cmane directement de son titre divin qui se livre a I'humanite defaillante. Pour ne pas effaroucher les hommcs, pour les apprivoiser
et les evangeliser, I'amour prend un pauvre visage. C'est avec une
humble douccur que Jesus aborde I'humanite malade at anemiee
(1, 123, 127, 182, 183. 294, 341, 352, 528; V, 30, 633; IX, 672-673; XI,
61.E.617-619; XI, 137-139.E.78; XI, 346.E.310; XI, 347.E_.311: XII,
394.E.356; XI, 440.E.403; XII, 196.E.604; XII, 199-202.E.616-619;
XIII, 617).
Et puis M. Vincent n'oublie pas que parfois le visage grave de
Jesus se voilait de larmes (I, 128, 337; XI, 77.E.954-955). "Ah, que
Ic Fils tie Dieu etait tendre! On I'appellc pour voir le Lazare; it v
va; la Madeleine se leve et vient au-devant en pleurant; les Juifs
la suivent, qui pleurent aussi; chacun se met a pleurer. Que fait
Notre-Seigneur? 11 pleure avec eux Cant it est tendre et compatissant. C'est cette tendresse qui 1'a fait venir du ciel; it vovait les hornmes prives de sa gloirc; it fut touche de leur malheur. Nous devons
de meme noun attendrir sur notre prochain afflige et prendre part
a sa peine. 0 saint Paul, combien etiez-vous sensible en cc point!
0 Sauveur qui aver. rempli cet apotre de votre esprit et de votre
tendresse, faites-noun dire comme a lui: 'Quin infirmatur et ego non
infirmor' (I1 Cor. II, 29): 'Y a-t-il malade avec lequel je ne sois
malade?' " (XII, 270-271.E.689-690).
L'ecistence et la condition chretienne, M. Vincent I'apercoit,
)'examine et s'en inquiete, car c'cst dans le miroir des ecrits pauliniens qu'elles sont exactement decrites. "Nous vivons en JesusChrist par la mort de Jesus-Christ et noun devons mourir en JesusChrist par la vie de Jesus-Christ... Notre vie doit titre cachee en
Jesus-Christ et pleine de Jesus-Christ... pour mourir comme JesusChrist, it taut vivre comme Jesus-Christ. Les principes fondamentaux sont poses des to In mai 1635 (1, 295). Comme 1'existence ne
peut titre autrement concue que Bans la continuation dc la mission de Jesus. it est evident que cet achevement ne peut s'ellectuer qu'en emplovant les movens que le Christ lui-meme a utilises". Pour continuer la mission de Jesus-Christ, it Taut se revetir
de I'esprit de Jesus-Christ (XII, 107.E.523-524). Sans doute le chrelien a-t-il requ I'Esprit de Jesus au bapteme (Gal. 3, 26-27; Rm 6,
3-4), mais it doit verifier et realiser dans Ic temps l'adoption divine,
s'unir a Dieu en sc vidant de lui-meme (Rm 6, 12), se depouiller'
encore davantage du vieil homme pour sc revetir du Christ Jesus
(Gal. 3, 27; Rm 13, 14; Eph. 4, 22). Donnant ses dernieres recommandations a tin jeune superieur, M. Antoine Durand, M. Vincent
insiste: "Non, Monsieur, ni la philosophic. ni la theologie, ni les
discours n'operent dans les times; it taut que Jesus-Christ s'en mete
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que nous parlions comme lui et en son esprit, ainsi que Iui-meme
etait en son Pere et prcchait la doctrine qu'il lui await enseignee,
c'est le langage de I'Ecriture Sainte. 11 faut donc, Monsieur, vous
vider de vous-memo pour vows revetir de Jesus-Christ" (X1,
343.E.307).
La guerre et le combat sort done installes Bans fame chretienne. En effet, I'esprit de Jesus lutte contre les trois concupiscences que ICS trois versus evangeliques, pauvrete, chastete, obeissance, essaient de reduire a ('impuissance. Psychologiquement, Ia
lutte doit etre mence contre ('esprit propre par la simplicite, Ia
purete d'intention , I'humilite, et contre la volonte propre par I'obeissance, I'indifference, la pratique de rien demander et de ne rien
refuser. D'une maniere qui a surpris ses contemporains, le Pere
Vincent insistait sus- la necessitc de t'hurnilitc qui , a son dire, "etait
a I'origine de tout le bien que nous faisons " (IX, 674). "C'est , disait-il,
le fondement de la perfection evangelique et le nceud de toute la
vie spirituelle. Qui aura cette vertu obtiendra facilement toutes Ies
autres; mais cclui qui ne ('aura point sera prive de toutes celles
qu'il parait avoir" (VII, 363). La charite est fille de I'humilitc. De
memo que le Christ pauvre est au centre des perspectives dogmatiques de Vincent do Paul, l'humilite est Ic centre inspirant de toute
son ascesc.

Conclusion
Dans ('experience religieuse et l'enseignement de Vincent de
Paul, I'Ecriture joue tin double role et assure une double fonction.
Incontestablement, elle est nrediatrice, c'est par elle que M. Vincent retrouve le Christ vivant. It est assure de sa presence, jouit
paisiblemcnt de son amoureusc bonte. Sans cette decouverte, it sc
strait degrade, it serait devenu de plus en plus opaque it Iui-memo,
indifferent a tout cc qu'il ne pouvait pas posseder , etranger a tour
ses semblables.
Mais surtout, I'Ecriture est perpetuellement revelatrice dune
autre monde plus vrai, plus solide et plus assure que Ic monde
inconsistant que nous connaissons par nos sens et not re intelligence
mais que nous n'arriverons jamais a posseder durablement. Cc
monde invisible est habite par le Christ Jesus, t'eternclle suavite
des honunes et des anges et c'est par cette meme vertu que Woos
avons la possibilitc d'v accedcr, de nous sauver ct de sauver Ies
autres. "C'est par cette meme vertu que noun devons, dit-il, faire
en sorte d'aller a Lui en y conduisant les autres" (Abelly, III, 182).
Andre DODIN, C.M.
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IN MEMORIAM

Pere JEAN- BAPTISTE DARRIBAT
28.03 . 1923 - 28 . 10.1989

La fete de Tous les Saints que noun celebrerons demain nous
rappelle que nous sommes en marche vers Ic Ciel. Ceux qui noun
ont precedes aupres de Dieu nous encouragent par leurs exemples
sur cc chemin d'Eternit6. 11 arrive qu'en leur personne Dieu nous
menage des exemples precis de telle ou tells vertu. Chez celui qui
nous reunit aujourd'hui, le Pere Darribat , le Seigneur, me semblet-il, a voulu nous rnenager un exemple de simplicite.
Sans prctendre faire un panegyrique, je voudrais rappeler quelques faits et quelqucs dates.
Originaire du Pays Basque, it fit ses etudes secondaires au Berceau de Saint Vincent de Paul, sa Philosophic et sa theologie a Dax
et Paris, comme nous faisions alors.
Mais des avant la fin de ses etudes it fut envove au Liban en
1949. Ordonne pretre le 2 fevrier 1951, it avait commence au College d'Antoura uric feconde carriere d'enseignant, it v derneura 15
ans. Rappclc cn France en 1964; it enseigna au College de Villebon
I'espagnol, le frangais, le geographic. II y a laisse la reputation d'un
homme tres cultive, d'un educateur attentif, d'un Confrere agreahle, d'humeur toujours egale; les professeurs avaient pour lui beaucoup d'admiration.
Lorsqu'on cut besoin d'un enseignant experiments et diplome
pour assurer la releve en Iran , it n'hesita pas un instant a accepter
cc nouveau deracinement. II se mit avec ardour a apprendre la Iangue, ]'iranien. I] vecut avec ssrenite au long de ces 18 ans d'Iran,
la deterioration de la situation, la confiscation du College, la revolution islamique, ]a guerre, la situation devenant do plus en plus
difficile pour les Chretiens.
Son experience des choscs d'Iran, sa ponderation firent que le
Saint Siege le choisit conune Administrateur Apostolique de I'Eglise
latine en Iran. 11 avait Ia un rOle difficile qui, loin de lui monter
a la tote, lui permit d'etre attentif a toutes les situations et de rendre d'innornhrables services par ses conseils ou ses interventions.
Parti en Iran en principc pour deux ans, it y est reste en fait
18 ans. II etait un lien entrc de nombreuses personnes, chretiens
ou musulmans. Superieur- de notre Communaute d'Iran it avait le
souci de tous les Confreres. Conseiller des Filles de la Charite que
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it l'aise avec Iui, c'est un homme de paix. Nous avons besoin dune
telle prsence en Iran".
Dune saute delicate, it avait besoin de se surveiller. Oblige de
venir se soigner et se faire opercr en France. it gardait le souci de
ses obligations en Iran, de ses amis, de ses Confreres. Cet etc, des
qu'il sentit un certain mieux, it voulut repartir par conscience,
sachant que personne ne serait autorise a entrer en Iran pour le
remplacer. II y regla quelques affaires et fut oblige de revenir
sachant certainement qu'il n'v retournerait plus. II fit face avec courage a sa maladie bien qu'il se sentit faiblir de jour en jour.
II noun accueillait toujours avec le sourire et avec affabilite,
evitant de parler de Iui-meme. A quclqu'un qui lui demandait quelques details sur sa saute, it fit cette reflexion: "11 n'y a pas que ma
saute qui compte, it faudrait parler aussi des autres". Pouvant a
peine parler it continuait a penscr aux autres, a sa chere Mission
d'Iran, regardant avec lucidite la situation, a prier pour tous en
s'oubliant Iui-meme.
C'est de personnes comme lui dont Saint Vincent parlait, disant
que nous aeons besoin d'hommes apostoliques. "11 await ete affect&
a un coin particulier et ingrat de la Vigne du Pere, comptant plus
qu'ailleurs des pierres et des ronces, it a fait sans sc decouragcr
cc qui etait possible de faire". II n'aura pas vu les moissons, d'autres
lcs verront-ils?
IsIous pouvons conclure avcc Saint Vincent ecrivant a Mr. Bourdaise a Madagascar: "Noes regrettons grandetnent la privation de
ce bon serviteur de Dieu et noes aeons sujet d'admirer en cette occasion les ressorts incontprehensihles de sa conduite... Quoique nous
ne puissions cotnprendre les raisons dune snort si prompte en un
homme qui promettail encore heaucoup et au miliett dun peuple
qui await besoin de lui".
Demandez au Seigneur, cher Pere, de susciter apres vous, qui
avez do quitter trop tot le champ de Dieu, des jeunes qui viennent
rcprendre derriere vous la charrue et le semoir.
Andre SYLVESTRE, C.M.
(Paris, Maison Mere - 31 octobre 1989)

Lc Pcrc (,cncr tI a rc,u dicers tclcgramnics ad tcssi, kIC lntIS la (It c dItI
Vatican

Appre Want le deces a Paris du Pere Jean - Baptiste DARRIBAT, AdrninistrateurApostolique sede vacante d'lspahan des Latins , Sa Saintete s'unit de
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faites pour 1 'cirne du meritant de font. - Avec sa gratitude pour le labet .tr ecclesial des Fils de alcinsieur Vincent , lc Saint Pere leuradresse one particttliere
Benediction Apostolique.

Cardinal Casaroli
l'ro fondement peine deces Pere DARRIBAT. - Of/re au Seigneur priere
pour qu'il l'accucille dans sa paix - Condoleances a sa famille ei art Diocese Latin d'Hispahan

Cardinal Etchegarav
Apprends avec profonde douleur la nouvelle du deces regrete et aime
Jean-Baptiste DARRIBAT, Adntini.stratewrApo.stolique Ispahan. Pasteur zCle,
prudent. Mon nom personnel, Monseigneur Marusvn et toote Congregation
vows exprime vines condoleances, ainsi qua la Province de Toulouse, a Toute
sa fantille. Asst(rant prieres et suffrage pour le repos de son time.
Cardinal Laourdusamy, Prefer

Le Pere General a rccu egalemenl cette lettre de Mgr Barden, dominicain irlandais, ancien archevequc d'Ispahan:

Dublin, le 15 Novembre 1989
Cher Pere McC.'ullen,
Ce West que bier que jai appris la retort du Pere J.-B. Darribat, administrateur apostolique the diocese latin d7ran; j'avais ete comme eveque sort
predecesseur Bans cette charge, aussi jai ere Tres peine de cette nouvelle.
11 sesi acquitte de ce role clans one periode tres di f ficile oic it lui a fallu
parfois de 17teroisnte, rnais je pease que son seas de l'huntoura di sou vent
lui etre utile.

La presence des his de St. Vincent en Iran remonte a 1840 ei pendant
pres d'un siecle ils ont ere les seeds pretres catholiques darts ce pays - J espere
que vous pourre: trouver on ou deux confreres prepares a vivre dans les conditions difficiles dun pays d'islant - Je pense naturellement a quelque
irlandais.
Je tons presente, a Votes meme et a route la Congregation, rtes plus profondes condoleances.
William BARDEN'

Father JOHN HURLEY C,M.
18.04.1898 - 18.01.1989

It is not too difficult to write about John. He was an original,
a natural, the sort of person that legends grow about.
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remarkable man. There have not been many confreres like him.
He impressed most people who knew him as a truly "simple"
man, in St. Vincent's sense of the word. And that he was! But he
also liked to encourage people to think of him as a simple country
boy not long out of his native Skibbereen, (a "simple Corkman"!
Help!), who had somehow strayed into the company of academics
and intellectuals. And he told stories against himself to make people think of him like that.
I have often heard him telling perfect strangers how, when he
came to Strawberry Hill as a young man and, on his first free day
had gone in to London to see the sights of the big city, he found
when lie arrived at Waterloo Station that he had lost his railway
ticket. "Where have you come from, sir?" the ticket collector had
asked him. "From Skibbereen" John had replied, and immediately got into trouble.
Most of his priestly life was spent at Strawberry Hill, and I
am pretty sure that when the other confreres who lived and worked
there are long forgotten they will still be telling stories about a
fabulous "Father John" who had flourished there generations ago.
When he retired from Strawberry Hill he served for a few years
in Cork and Sheffield, then for six years at the Daughters of Charity Home for Sick Children at St. Leonard's-on-Sea, then five years
in St. Cedd's, Goodmaves, returning to Strawberry Hill to spend
the last decade of his life there in happy retirement.
On the college staff lie was officially Lecturer in History and
English; he was an extremely good lecturer. As all his life he was
an avid reader, his lectures were full of ideas, quotes, theories, illustrations, that he had gleaned from the many authors he had consulted. It was typical of him, however, that he never advertised his
scholarship to his students. One of his ruses was, when quoting
from some authority or other, to say: "I don't know how I came
across this; I got it in a book somewhere". The students were highly amused and this regular disclaimer "I got it in a hook" became
part of the legend they built up about John.
One thing endeared John to his students - his single-minded
commitment to seeing that they passed their final examination. He
was not a strict disciplinarian but he let it be known that he would
not tolerate a man in any of his classes who was not prepared to
do at least a minimum of work. He was known, on occasion, to interrupt a morning lecture when he realised that a particular student had failed to turn up, had gone upstairs to the offender's room
and had yanked him out of bed and brought him in his pyjamas
to the lecture room, more, I suspect, to encourager les autres than
for any other reason.
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gave them a lot of private tuition, more or less forcibly fed them,
and saw them through.
Among the many who have called at the college in recent years
asking for "Father John" I have recognised some who are now
respected headmasters in their home towns but who - I know and
they know - owe the success of their first painful step up the
professional ladder to John's energetic pushing them from behind.
For him his teaching was never just a profession; it was
genuinely a vocation. "We are here," he often said "to turn out good
Catholics first, good teachers as best we can".
His love of the Catholic Church was patent for all to see. In
his teaching of History he was what someone once described as
a "Roman wicket-keeper". He was forever defending the Church,
refusing to admit that popes and bishops had ever acted except from
the best of motives. Students being what they are, this led to some
heated debates in his lectures.
The second great love of his life was the Vincentian comrnunitv. It genuinely pained him to sec how completely unable we were,
apparently, to attract English vocations to the Province, and he
often spoke about it. In our monthly prayer sessions for vocations
I am sure his prayers were especially fervent.
It was as a Vincentian that he impressed those who admired
him and who saw through his pretence of being "a scholar of the
fourth form"; (where have we heard that term before?).
Each of the confreres on the staff of St. Mary's College took
a particular interest in one or more of the many student clubs and
societies. John opted for the Vincent de Paul Society, and was soon
involved with the students of the Society in doing something for
the disabled, the homeless and the dropouts of the neighbourhood.
And when I say "involved" I really mean involved.
1 recall one disreputable old character who came frequently
to visit John. His clothes were filthy, his heard an outrage. He had
ceased to mind whom he offended by his appearance and his lifestyle. He was had-tempered and foul-mouthed. John managed to
convince him that he would he better off if he were to he admitted
to a hostel for old men where he would be looked after properly.
John got two of the V de P students to waylay him the next time
he came to the College. They brought him up to John's room, gave
him, to his shocked surprise and rather feeble resistance, the first
bath he had had for years, dressed him in clean clothes (some of
John's cast-offs) and delivered him, still protesting, to the local
home for the aged where a room had been reserved for him. When
they arrived at the hostel they found that the room was not vet ready
so they returned him to John. That night he slept in John's bed while
John occupied the armchair. Next day he was admitted to the hostel.
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afraid, as a "soft touch" and whatever money he had was sure to
find its way in their direction.
He was a "good community man". I can recall many confreres
about whom that was said but none, I think, to equal John. What
he did for the Strawberry Hill community is not easy to describe,
but after his death the void it had created was almost palpable.
Nothing pleased him better than to he present at after-dinner
community gatherings, when everyone was relaxed and nobody was
in a hurry to leave. Some wonderful discussions took place at those
meetings.
John, everyone knew, had read all the recent theological or
theology-related books that had arrived in our library, and was dying to discuss them. In matters theological he was an unashamed
traditionalist, and he found it hard to come to terms with the scholarly pronouncements of writers such as Kung and Schillebeeckx.
Some of the younger confreres were not above provoking him by
defending their speculations, and he never failed to rise to the bait.
The discussions that followved were often lively, never acrimonious, al,,%a_vs interesting. If John began to feel the argument was not
going his way he had a way of' leaving the field of battle with flag
still flying. He would stop in his tracks, look around with disarming smile, and say: "Well, anyway, what the hell ...!"
He died in the way he himself might have planned. One day
he was there. The next day he was gone. No fuss! No trouble to
anyone!
We are not likely to forget him.
Kevin CRONIN, C.M.

Fr. IIOl'SY PERSICII
May 20, 1928 - Nov. 14, 1989

Harold B. Persich was born a parishioner of St. Joseph's in New
Orleans during the Great Depression, but it was not long before
things began to turn around and people were singing "Everything
Is Hotsy Totsv Again." What a better nickname than "Hotsy" for
a bright boy named "Harold!"
Hotsy spent all but his last year and a half teaching science
and philosophy in seminaries. After ordination in 1953, he was sta-
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earned his MS in physics from the U. of Denver. In 1957, he was
sent to Rome where he earned his Ph.D. in philosophy. Thereupon
he was appointed to St. Mary's in Perryville and it was at this time
that he became a good friend and personal nurse of Fr. Gene LeSage
who was quite aged and bent double by scoliosis. In 1967 he
returned to St. Thomas in Denver as teacher and Rector. In 1971
he was appointed to Cardinal Glennon College in St. Louis where
he taught until the college department closed in 1987. The next year
he called his sabbatical but it was spent teaching philosophy at St.
John 's in Camarillo, CA.
It was while at CGC that lie did his monumental work: Chairing the Committee on the Apostolate (COGA) that produced a Report
on Self-Study, a masterpiece of research of who we were in the
Province and two Vice-Provinces in 1973 and our options for the
future. Hotsy's thorough grasp of every detail, his ability to explain
what his committee was doing and to obtain the cooperation of so
many of us confreres, his determination to pursue the project to
its end, and his diplomacy, all were remarkable. It is no wonder
that the present Provincial drafted him to be his assistant in 1988.
and of course, Hotsy accepted this last appointment.
1 once heard a native of Cedar Bottoms, MO., say of a confrere:
"He's got nothing in his head but brains." That was not true of
Joe Lilly nor is it true of Hotsv. Hotsv was a "Community Man,"
- a delight to live with - a good gin player. His abilities included
the mechanical and he spent much time and energy repairing
watches, clocks, and automobiles for the Community and whoever
asked him.
Hotsv compiled an extensive medical history, yet it seems that
lie seldom missed a class or appointment. He had surgery for his
poor blood circulation, open heart surgery, minor surgery and medication for a mild type of cancer, and Iinally this last bout with an
altogether different and deadly type of cancer. Typically Hotsy did
everything that he could to combat this disease. He did the best
job possible.
St. Vincent says at the end of the Common Rules: "...when we
have carried out all we have been asked to do, we should, following Christ's advice, say to ourselves that we are useless servants,
that we have done what we were supposed to do, and that in fact,
we could not have done anything without Him ." Hotsy bought that
advice. He carried out all that he was asked to do. May God reward
his servant.

Francis GAYDOS, ('.\1

- 109Ile. JOSE SANTANA da SILVA
01.01.1951 - 07.12.1989
Carta ao Pe. Geral

11ni Prezado Padre Ricardo,
Devo connunicar-lhe a nossa dor e tristeza por causa da brutal
morte do nossu coirmao Padre Jose Santana.
Ninguen: mais entende nada.
Os faros: dia 7 de 12 ele saiu de casa as 21.00 horas, de carro,
e nay foi mais visto depois. 0 corpo dele foi encontrado Jai no outro
dia, as 08.00 horas, tendo lido jogado nuns matagal. 0 medico do
I.M.L. constatou que a morie deve ter entrado as 22.00 /toras do dia
7, causada por fortes pancadas na cabeca. 0 carro desapareceu e ate
hoje nay foi enconirado. A policia estd invesligando, mas ate neste
momenta nao conseguiu nada.
Ornter: conversei corn Dom Aluizio Lorscheider a ele falard
annnnhd con o Governador do Estado e o Secretdrio de Seguranva.
Queremos lentar esclarecer a rnorte do nosso amigo e coirmao.
Pessoahnente gosiava muito de le e nos nos ddvamos bent. 0 senhor
via coino ele sahia celebrar juntarnente corn o seu povo, celebrando
a villa da genie e o sacri ficio de nosso Senhor. 0 povo gostava dele.
A despedida foi comovente e o corpo foi levado ontem para
Santa Luzia, sendo acompanhado por urn 6 nihus coin fieis da paroguia e dos nossos padres estavam Id Pedro Gotardo, Adriano van
den Berg e Fldvio Telles Melo.
Eu tinha acabado de chegar de Belem e deny recynhecer que
estava Senn condi((5es de acompanhar o corpo ate Santa Luzia. Fiquei
aqui Para rezar as nnissas deste fin: de semana na paroquia de Santana e e ncarninhar a preparacao de cartas e santinhos e mantendo
contatos con: policia e imprensa. Con a imprensa principalmente
Para evitar que saisse qualquer conversa errada a respeito de Pe.
Santana.
Amanhci irei a Santa Luzia para celebrar jurntamente con os
pals e irmdos e todo o povo de la a Missa de Setimo Dia.
Estamos abatidos e the con fesso que a lembranca ao Pe. Santana me faz chorar em cada instante. A brutalidade da sua rnorte
e inaceitdvel, sera razao e sem sentido.
A gratuidade do seu service junto do povo deve fazer con que
Deus o julgue coin muita misericordia e comp Pai de bondade. Este
e o nosso consolo. 0 Pe. Santana, f rdgil de estatura, fez de tudo para
servir ao seu Deus, querendo seguir o essencial de nosso Pat
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dele.
Pe. Ricardo, reze por ele, par seus pais, por nos, juntamente corn
Pe. Laura que tao been conhece ao Pe. Santana.
Que o Natal do Senhor nos de novas forcas e rnuita luz.
Isso tarnbern desejo ao senhor. Que a justica diving se concretize.
. ieu abraco,
Pe. Geraldo FRENCKEN, C.M.

AO POVO DE DEUS DA ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA
A Arquidiocese de Fortaleza, diante do violento assassinato do
Pe. Jose Santana da Silva, vigario da Paroquia Sao Pedro c Sao
Paulo, em Padre Andrade, vem de publico:
1. Lamentar, corn tristeza e dor, a perda irreparavel do irmao
na fe e no sacerdocio;
2. Solidarizar-se corn sua comunidade religiosa, Congegacao
dos Padres Lazaristas, pelo assassinato e tragica morte de um de
seus membros, tao querido e tao idcntificado com o Carisrna de
seu Fundador, Sao Vicente de Paulo;
3. Solidarizar-se, tambern, com cada um de seus paroquianos,
pelo tragico desaparecimento daqucle que, conic, o Boni Pastor,
doava-se corn zelo, ardor e profetismo para que seu povo experimentasse, ja aqui, o gozo da verdadeira vida, vida plena (Ez. 34,
12-16; Jo. 1, 1-8);
4. Estranhar o comportarnento de certos Meios de
Comunicacao, pela divulgacao apressada de noticias desairosas a
respeito do Pe. Santana, sem conhecimento do seu testemunho de
fe e vida consagrada a Deus e ao povo, de modo especial aos pobres
e injusticados;
5. Conclamar as cristaos e as pessoas de boa vontade, a nao
se deixarem impressionar ou induzir, nem divulgarem tais inverdades, pois nao vacilamos em negar e repudiar essar noticias;
6. Pcdir as autoridades competentes urn esforco intensificado
no csclarecimento de tao monstruoso crime;
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Local : saida da Igreja de Santo Antonio, no Jardim Iracema,
onde residia o Pe. Santana.
Data : 01 de janeiro de 1990 (aniversario de nascimento de Pe.
Santana).
Hora : 3 horas da tarde,

Fortaleza, 15 de dezembro de 1989
Aloisio Cardeal Lorscheider
Arcebispo da Arquidiocese
de Fortaleza
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Luigi %IEZZADRI, La chiesa e la rivoluzione francese, Ed. Paoline,
Milano, 1989.
Net bicentenario delta rivoluzione francese the ha visto commemorazioni serie e pero anche altre puramente retoriche se non
di cattivo gusto, I'A. ha dato con it suo libro un contributo a qucl
tipo di celebrazione the e it pin costruttivo: ricordare cercando di
comprenderc a fondo, e anche attualizzare perche ogni opera storiografica c storia contemporanea.
Per inquadrare it suo terna, chiesa e rivoluzione francese, I'A.
opportunarnente focalizza la questione basilare: the Cosa fu la rivoluzione francese, e to fa ripercorrendo le tante interpretazioni
the ne furono date a comineiare dai contemporanei fino alla nostra epoca. Pur cercando di mantenersi immune dalle tesi precostituite, dalle apologie e dagli anatemi, naturahnente I'A. delinca
fin da principio la sua lettura del fatto rivoluzionario nei rapporti
con la chiesa, e viceversa.
Con un leitmotiv chc ripetera nelle pagine seguenti, egli afferma (p. 16) the "La rivoluzione francese realizzo un assalto alla religione. Ma non era rata con tale intento". Si trattera di vedere quindi
come avvenne questa svolta radicale e tragica densa di conseguenze the sono da considerare non previste.

- 112 Reciprocanicnte la Chiesa non ha contrastato (e I'altro leitmotiv ripetuto) la rivoluzione aII'inizio, anzi addirittura l'ha appoggiata; ma I'ha condannata e avversata in seguito, a prezzo di martini, di dolorose spaccature e di sacrifici immensi, quando I rivoluzionari hanno intrapreso it lord programma di scristianizzazione.
Anche qui bisognera misurare con quale coerenza, chiarezza e con
quale successo e stata portata avanti questa risposta delta chiesa,
in tutte le sue componenti.
Per capire la genesi della rivoluzione bisogna guardarsi dal "forzare it quanro, quasi si trattasse di an teorema. La rivoluzione nasce da premesse molto logiche ma anche da eventi imprevedibili"
(p. 23).
Vengono contestati o almeno ridimensionati alcuni luoghi
cornuni.
La rivoluzione "Non fu opera Bella borghesia" (p. 24). "Si tratto piuttosto di una iniziativa aristocratica"; essa "preparo an'enornze mina the poi le scoppio fra le mani frantumandola" (ivi).
Fra nobili e borghesi "La cantrapposizione ci fu, ma non fu di
carattere econozsico, bensi politico, e avvenne dopo 1'89" (p. 27). "Si
presenta la rivoluzione francese come una reazione liberale al dispotisrrzo Bella monarchia. In realty la roving di Luigi XVI fu la sua
debolezza, la mancanza di aiuorita....Luigi X VI oltre a non avere
denaro, non aveva carattere e non aveva idee. La suet incapacity net
governare la situazione ha scatenato prima la rivoluzione antinobiliare e poi quella antinzonarchica, coinvolgendo la religiose" (p. 27).
Se "La maggiorauza dei francesi era e intezuleva rinzanere cattolica" e "Color-o the s'impadronirono Bella rivoluzione erano anticlericali, ma non intendevano attuare una politica antireligiosa"
(p. 34) come potuta accadere questa tragica svolta anticristiana?
Le cose cominciarono con l'abolizione dei privilegi nobiliari in
cui l'alto Clero era coinvolto; e con l'incameramento dei beni delta
Chiesa. L'A. esorta a non "leggere questi avvenimenti con it senno
di poi" perche la questione e dibattuta dagli storici e sul momento
le intenzioni non erano anticlericali (p. 53). Ma ammette "Era coznunque an primo passo. Il 13 febbr. 1790 furono aboliti i voti nzonastici" (p. 53). NO tardi, 18 ag. 1791, fu soppressa ogni tipo di comunita religiosa e it fatto era certo "un'azione illiberale" (ivi).
L'A. puo puntualizzare percio the "Fit con la Costituzione Civile del Clero the si ebbe la rottura traumatica fra Chiesa e rivoluzione" (p. 54). Ma anche questa non rivelerebbe un piano anticristiano, quanto piuttosto I'ignoranza dci limiti operativi di coloro
the posero mano a una Rifornia the era stata richiesta anche dal
Clero (cfr. p. 60).
"Non fit la Costituzione Civile del Clero ma it giuramento the
provoco la crisi e la persecuziozze e it definitivo divorzio fra Chiesa
e rivoluzione" (p. 65).
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e illiberale, l'imposizione del giuramento spacco i cattolici francesi in due, e le categoric (giurati e non giurati 'refrattari') sono state giustamente ampliate: giurati, giurati con clausole, giurati con
successive ritrattazione, con successive ritratlazioni parziali, refrattari the poi hanno giurato, refrattari con clausole, rcfrattari
(cfr. p. 82).
Coloro the non giurarono furono visti come avversari della rivoluzione, deportati, perseguitati e nell'epoca del Terrore uccisi;
it martirologio della Chiesa di Francia si e arricchito di eroi, sacerdoti , suore, laici uomini c donne di ogni tipo.
Non possiamo riassumcre tutto it libro di MEZZADRI che sintetico e ricco come finirebbe con I'essere riportato tutto. Ogni capitolo e corredato da DOCUMENTI the rendono it libro ancora piu
caratterizzato nella sua linalita: non imporre una tesi prestabilita, nia aiutare it lettore a penetrare i fatti sulla base dei Patti stessi, a non solo di quelli piu appariscenti. Tavole statistiche, cronologic, un buon indice analitico completano proficuamcnte it lavoro.
In questa the non a voluta essere una vera e propria analisi
critica, ma una presentaz.ione attenta ai valori del libro, vorremino esprimere la scnsazione the ci e venuta a proposito delta tesi
cenu-ale del MEZZADRI, it qualc vede una discontinuity, un salto
tra Ia prima parte delta rivoluzione francesc caratterizzata da una
volonta di riforme ma non contro la religione cristiana, e la seconda parte del terrore , della politica anticristiana a antireligiosa. A
not veramente le due parti appaiono motto piu legate a proprio sulla
base dei risultati a cui perviene la ricerca dell'A.
1✓ vero the c'e stato (lei l'imprevedibile; una minoranza - come capita - ha preso la mano e ha sfruttato it niomento; ma dire
per esempio the I'll luminismo con le sue idee non comportava quegli esiti non e molto convincente. Nella Rivista "lesus" (1989, n. 7,
p. 38) MEZZADRI ha scritto sullo stesso argomcnto dicendo the
"e it sonno della ragione clte genera i mostri, nun la ragione. Fu la
crisi dell'Illuminismo e non 1 'I1luntinis;no in quattto tale a cattsare
la Rivoluzione"; ma it problema e appunto stabilire fino a the punto
I'llluminismo the si rife al culto delta "Ragione " non abbia in realty
portato avanti una pseudo- razionalita.
Conic detto supra, non sarebbe stata la Costituzione Civile del
Clero, nma piit propriamente it giuramento imposto a creare it trauma tra chiesa c rivoluzione. Ma e stato pure autorevolmente provatu the gia nella redazionc della Costituzione si possono leggcre
chiare tenderize antiecclesiastiche a anticristiane.
Ancora dopo I'abolizione dei beni della Chiesa e degli ordini
monastici , 1'A vede questi momenti come inseriti in un quadro riformistico ma non anticristiano e ripete ( ma forse a un po ' troppo)
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Tuttavia, c vero, non dobbiamo ragionare col senno di poi, e
non dimenticare che gli inizi effettivamente furono diversi e the
alcune riforme invocate e di fatto realizzate sono state poi alla base Bello stato moderno, e dcl lord valore viviamo ancora oggi.
E se fu triste la riduzione della Francia a un paese di missione, e iniziarono fenomeni e contraccolpi ncgativi tra gli stessi cattolici, si prepararono anche le premesse per la formazione di una
nuova elite cristiana (cfr. p. 171).
Giuseppe GUERRA , C.M.

Wanda RUPOLO, Voyage court, agreable et utile fait par Mr. Evrard,
pretre de la Congregation de la Mission (1787). Public a Rome
par I'lstituto Nazionalc di Archeologia e Storia dell'Arte, 1988,
et simultancment par le Centre Jean Bernard, Institut Fran4ais de Naples, XX-208 pages, illustr.
L'ouvrage public par Madame RUPOLO donne le texte francais
des vingt-cinq lettres adressces par M. Evrard a Monseigneur de
Nicolai, evequc de Cahors, du 17 novembre 1787 au 18 octobre 1788.
Qui ctait Francois Evrard? Nc a Bordeaux en 1741, it entra au
Scminaire Interne de la Congregation, a Cahors, en 1772; bientot
charge de la direction du Petit Scminaire de Cahors, it est, en 1786,
nomme Superieur de la maison de Notre-Dame de la Rose, et l'annee
suivantc, Supcrieur du Scminaire de la Mission de Toulouse. Entre
temps, it await accompli on voyage en Italic. Parti de Notre-Dame
de la Rose, le 19 juillet 1787, it etait de retour en France, viers Ic
10 octobre 1787. C'est surtout a Rome que s'est arrete Evrard.
Notre voyageur a du prcndre forces notes sur cc qu'il voyait
a travers le pays, et sur les gens qu'il rencontrait, car lcs lettres
adressees a 1'eveque de Cahors, ott it raconte son voyage, sont bien
postcricures, datecs de Notre-Dame de la Rose, puis de Toulouse.
On ignore Ic but de cc voyage ou le tourisme se mcle aux affaires a traiter sur place.
Le manuscrit qui contient la topic du textc des lettres adressees par Evrard a l'eveque de Cahors, se trouve a Rome a la Bibliotheque de I'Institut National d'Archeologie et d'Histoire de ['Art.
L'edition du texte original francais, qu'en donne Mme. Rupolo,
est excellente a bien des points de vue. Unc Introduction cruditc
nous park du manuscrit, de I'auteur, de son itincraire et surtout
du caractere tres original du voyage et du rccit qu'cn donne Eyrard.

- 115 Les licux comme les personnes sont identifies , et les renseignenurnts
fournis sont puises a tres nombreuses notes claires et precises.
La lecture de ces lettres est extremement interessante . Evrard
a une bonne culture litteraire , artistique , historique ; it salt voir,
comprendre et expliquer . Son style est peut-titre sans eclat mais,
le plus souvent, correct et precis.
Notre voyageur n'oublie pas qu'il est Lazariste et, dans touter
les villes d' Italie ou it s'attarde, it descend a la Casa della Missione,
oil it dit d' avoit ete Bien accueilli partout.
Dans ('ensemble, les jugements d'Evrard sur les Italicns sort
plutot favorables. A Rome , ou it a sejourne quelque temps , it s'explique, avec beaucoup de nuances et de retenue, sur le comportement
religieux et social des catholiques romains.
Bref, I'ouvrage est bon et les membres de la Compagnie ainieront a suivre notre confrere dan son voyage, et a apprendre de lui
qu'il Taut juger les Bens d'apres le milieu od ils vivent. De plus, au
point de vue artistique , que de renseignements a recueillir sur les
eglises visitees par not re voyageur!
Evrard nest pas un mystique, mais un pretre foncierement religieux ; nous aurons a c(rur de le suivre pour recueillir , grace a lui,
l'echo de la foi vivante, en Italie comme en France , a la fin du
XVIIIc. siecle, quelques annees seulement avant la Revolution.
L'ouvragc est en vente a la l.ibrairie " Les Belles Lettres", 95
Bd. Raspail , Paris, 75006.
Raymond CHALUMEAL', C.M.

PUBLICACIONES CONMEMORATIVAS:
"Reglas comunes de las Hijas Lie la Caridad siervas de
los Pohres enfermos".
'rrahajo realizado por el P. Miguel Pirez Flores, C.M. La
dedicatoria dice asi: "A las Hijas de la Caridad de Espana con
admiracion, afecto y agradecimiento, por los doscientos anus
de su Ilegada a Espana para servir a los Pobres". CEME.
La novedad que esta edicion ofrece es poder cotejar tres
textos de las Reglas: el que consideramos de San Vicente, el
del P. Almeras (1.672) y el del P. Slattery (1.954).
(Ecos de la Provincia, N° 65)
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